

الفرقان
في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تفسير القرآن بالرآن دالنُ:

الجزء الخامس
تتمة سورة آل عمران


سماحة الشيخ
!الـكتور محمد الصادقي
shiabooks.net
mktba.net > رابط بديل

## تتمة

U等

 كَ كَ

 الْكِّ


钅隹

 (4) إِّ كَ




الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخخامس

 لَعَلَهُمْ يَرِجْعُونَ




نَيَكُن
مثيل عيسى عند المـغالين بحقِّه يختلف حقاً عن مَتَله عند الله، فهـم


فإذا كان خلق المسيح خارقةّ إن لم يكن له واللد، فخلق آدم خارقتان إل






 ومن تم في كافة الآيات المعجزات. فإن كان المسيح لخلقه دون أب ابناً له فليكن آدم المخلوق دون أبوين

أخاً له، وإن كان المسيح لذلك مو الله فليكن آدم أبآ لها، سبحانه وتعالى عمّا يُشركون، تم وإن كان المسيح يستحق الولادة مجازياً تشريفياً، فليشرِّف آدم بسمة الأُخوَّة له .
ذلك! ولا يصح المجاز إلاّا فيما يمكن حقيقته، ولذ ليس بالإمكان ابلا أو أخ لله، فلا تشريف - إذاً - بمسجاز وسواه ، حيث المان المجاز هو الـحقيقة

المُجاز إذ يجوز اللفظ ويعبر منه إلى ما يُشابهه.


 وذلك التساؤل حدث بعلما كتب النبي فيه إلى الإسلام
(1) اللر المتنور Y: YV - أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن مباس من أمل نجران قدموا هلى النبي


 له فأنزل اله فيه مذه الآية









 إيراميم في نرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أذ يكون مذا الرجل نيياً وليس لي في النبوة =

وهنا المُمْمائلة بين آدم والمسيح


 خُلِقَ دونما صلب ورحم أو نطفة! .

## 

أترى أن رسول الله الهلى امترى في الحق من ربه، ومنه مئل عيسى في
 التعبير هو قضية الموقف حيث المتسائلون لم يكونوا ليسكتوا عن قيلاتهم،' وكأن ذلك المئل لا يحمل حقآ من اله.

لذلك يخاطبَ الرسول تأكيداً لحق الجواب، حسماً لكل مرية هي بعيدة عن جادة الصواب

 وتلقى عن الروح الأمين. . . أو أن الخطاب في وَّبِّنِّهُ ليس ليختص بمن
$=$
 وعبد اله ابنه وحيار بن تنص فيأتومم بخبر رسول اله اله اله فقال رسول الش ل

 والحسين في خميلة له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة. . . . . الم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: } 70 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: غ1. } \tag{r}
\end{align*}
$$

لا يمتري، بل هو كل" من يجوز في حقه الامتراء ومو كل" مخاطب سامـع للبرهان من المكلفين كائناً من كان، فهو خطّ فـلاب الإفراد شاملاّ كلَّ الأفراد


 الحق، ولا تمار فيه مجادلاً عن الباطل، وممحاجاً ضد الـحّ الحق، وقد فعلوا فنزلت آية المباهلة.

ووجه نالث - علّه معني مع الأولين - أن ليس الامتراء هو الشك فقط

 رب العالمين مع من حاجك حول الحق اليقين، الناصع الأمين :


: (in) in in in

 بـ (أبناءناله مما يدل على أخص الاختصصاصات لهؤلاء بالرسالة القدلدية

 توسيعاً لدائرة العلم، فهو علم الوحي بعد العلم العقلي وقد حصلا معاً بتلك
 (1) سورة يوسف، الآية: ب.

وذلك مما يؤكِّد عدم عناية الشُك من امترائه


 مباهلة الكاذبين المصرين على كذبهم بَعد صُراح الحق الـمبار المبين، فقد تجوز المباهلة وتفيد حين تتوفر شروطها(1)، إذ ليس الحق ليقف مكتوف الأيدي
 الكاذيين

ولقد دعى الرسول

 المباهلة (Y) وتبين الحق واضحاً وَضْحَ الشمس في رابعة النهار .

نور الثقلين 1: 1 (YO عن أصول الكافي علي بن إيراميم عن أييه عن ابن أبي عمير عن محمد









 وادعى باطلاً فانزل عليه حسباناً من السماء أو وذاباً اليماً نم تال لي : فإنك لا تلبث انْ ترى ذلك فيه نرالله ما وجدت خلقآ يجيبني إليه.
اللدر المتور Y: ج

ولأن الابتهال مو التأكُد في الدعاء - من البهل : الدعاء - وليس اللّا
 ولا ينفع الدليل - أن يستجاب في ابتهال وقد وعد الله المضطرين الإجابة . ${ }^{\text {هأَمَن }}$
 رسول الحقق في هذه المـعركة الصـاخبة ومعهه أخص أمله الطاهرين!

 الهُ هؤلاء أملي||(r)
=
 سورة النمل، الآية: اY الر
المصلر أخرج مسلم والترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهي ني سنته عن سعد بن أبي
وتاص تال:
 قال : لما نزلت مذه الآية أرسل رسول اله والحسين. . .










=
 طرق منها ج ع باب فضائل أمير المؤمنين ٌِ
 وأخرجه في اللدر المنتور نقلاً عن الحاكم وابن مردويه وابر نعيم في الدلالاثل عن جابر عنه








 وفي البداية والنهاية ه : ه or وابن الملك في مبارق الأزمار في شرح مشارق الأنوار




 مدارج النبوة ه 0 والكشفي الترمذي في مناقب مرتضوي £ ع والثشبرواي في الإتحاف بحب
 والْعلوي الحضرمي في رشفة الصهادي O والسيد حليق حسن خان في كتاب حسن الأسوة Yץ السيد أحمد زيني دحلان في السيرة


 اMA الدششقي في ذخائر المواريث 1: YY والتقرماني في أخبار الدول والشيباني في تيسير =

ولأن الـمُباهلة هي ذات جهتّين: الدعاءه، واستدعاء اللعـن على
 من أعزهم وألصقهم بالداعين وأقربهم إلى الله استجابة للدعاء.
 الحق، ثقة بالحال وتصديقاً للمقال واستيفاء على خصومه بصدقه وكذبهمم، حيث يستجره على تعريض أعز أعزته وأفلاذ كبده.

لقد خصَّ هنا الأبناء والنساء بالدعوة لذلك المسرح الخطير لأنهم أعزّ الأهل وألصقهم بالقلب ولربما فداهم الرجل نفسه وكلَّ نفيسه.

لذلك كانوا في الحرب يسوقون مع أنفسهم الظعاين لتمنعهم من الهَرَب ويسمّون الذادة عنها حُماة الحقائق .

تم خصَّ أحض خواصه المعبر عنه هنا بـ מأنفسناه رمزاً إلى أنه لنفسه
 مرتين، كما أن فلية النساء والأبناء تمثل فدية أخرى ثالثة.
 المنقطع النظير مع البشير النذير، أن لو كان للرسول

=





 تجد في خمسين مفحة من مذه الموسوعة بحراً ملتطماً من الأحاديث حول الية آية المباملة التي . ذكرت علياً

والحفاظ أنه لم يصا مبه
صلوات الله عليه.
فلم يَغْن من أبنائه إلّا سبطيه ولا من نسائه إلّا فاطمته ولا من نفسه إلّا
 . ولم يكن معه آنذاكُ من يمئل نفسه إلّا علي
وهنا تجاوب لا حِوَل عنه بين الآية ومتواتر النقلى، كلّ يؤيد الآخر
 نحن ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا وأنتم تدعون كما ندعو .

 مهما كان الطرف الأول مفرداً.
 ولقد انحصروا في جانب الرسول




المعصومة بالذكر الحكيم أمام الناكرين (r)

(Y)

 تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زيمانهم كذا أُنهي إليَّ ولست
 أنه لا يستط منكم منه شي

 خرافة لا تملك بُرهانآ من كتاب أو سُنَّ، بل هما يعارضان ذلك الاختصاص .
 خصوص الأزواج، نراهن اختُصرن واحتُصرن في قرة عينه وفلذة كبده فاطمة
 الحخاصة كلَّ الانتسابات الرسالية بين نسائه بالرسول مفضلة على كلِ أزواجه وسواهن من النساء المتسبات إليه
 نفسه ه = نقلت: تأذن لي في الجواب؟ فقال: مات، قلت: اعوذ باله من الشيطان الرجيم بسم اله



 اד7 ولم يلع أحد أنه أدخل النبي


 أبي برز رسول الشا وولدك؟




 النبي سبك فقد سبَّن لأنك مني كنفسي روحك من روحي وطيتك من طينتي

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس
فلو كان للرسول ذلك وقد تواتر عن الرسول

 هذه النفسية النفيسة العلوية المحمدية
 الأمة بأسرهمه، بل وعلى أفضليته على كافة السابتين والمُقربين وأولي العزم
 في الرسالة، فهو يُساميه فيما سواها منا من العصسمة القمة وسائر المدلارج القُدسية الروحية والزمنية بأسرها .

 آ ا I


 في تذكرة الحفاظ وابن كير في تاريخه والسخاوي ني المقاصد الحيني الحنة والمناوي


 الأبصار VA, والصبان في الاسعان مالماري مش نور الأبصار 100 كلهم أخرجوه وروووه عن حبشي


 رواه الإمام أحمد في مسنده وابن المغازلي بالإسناد عنه


 حبداله منه

ومهما يكن من أمر فقد آخرج
 وعلي
 بها فلا تُباهلـوا فتهلكُوا ولا يبقى على وجه الا ولا
(القيامة . . . 11 (1)
وما أبلغه حجة أن يُباهلهم بعد بُرهانه المبين، تعريضاً عريضاً على

 تأكيداً للحجة وإيضاحاحاً للمحجة .
(1) تفسير الفخر الرازي A: •^ روي انه




 عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكاذ رسول الشا





 الططر على رؤوس النجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتر حتى يهلكوا تال : وروي أنه

 بين أمل التفسير والحديث

ذلك! وكمـا أن في (ونجعلل" دون (ونسأله تأكداً بنزول اللعنة لا محاله، ولم يكن إحضار هؤلاء الأربعة كنماذج عن الباقين، وإلّا لكان
 اختص في مسرح المباهلة بحسنيه والجمع الثاني بفاطمته والجمع الثالث بعليّه مما يدل على حصر تلك الأهلية فيهم وحسرها عمن سواهمم.
 الدليل على خلافة جدِّك علي بن أبي طالب؟ قال : آية أنفسنا، قال: لو الوا نساءنا قال: لولا أبناءنا(1)

فقد عنى المأمون بـ الولولا نساءناه أنها دليل كون الأنفس هم كلُّ الذكور بقرينة المُقابلة فليسوا هم علياً فحسب، فأجاب الولا أبناءناه ألا أن لو عنى بـ اأنفسناه الذكور لشملت الأبناء، فإفراد الأبناء دليل اختصـاص (أنفسناهِ


 ابن موسى الرضا



 للرضا ج



 الآية، قال النوشجاني : فانجلى عن بصري وأمسك المأمون قليلاً نم تال له: يا أبا الحسسن إذا أحبب الصواب انتطع الجواب.

الرسول في شخصه الشخيص، فلو كان هناك أنفس للنبي تكن إلّا علياً "拺 دور لما أورده بعض المجاميل على انطباق أبنائنا على الحسنين لمكان التنية
 الانطباق دون الدلالة اللغوية.

فقد عنى من (نساءناه أخص النساء وألصقهن بالمباهلين فانحصرن للنبي بفاطمة Ex

 المباهلين الكاذبين مهما لم يكونوا حُضوراً إذ طلب منهم إحضارهم ولكنهم تحاشوا عن ذلك المسرح الخطير بُقية على أنفسهم وأمليهم.
ولقـد نرى مـن ذكر الـجمـع وإرادة مصـداق واحـد عـديـداً في الـذِّكر




وكذلك الكجموع التي نزلت بشأن الوحدات تعميماً للأحكام التي



$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: } 00 .  \tag{1}\\
& \text { سورة المجادلة، الآية: Y. }  \tag{r}\\
& \text { سورة المجادلة، الآية: با }  \tag{r}\\
& \text { الشعر الجاملي مو : } \tag{£}
\end{align*}
$$


 آيات تذكر جموعاً وموارد النزول وحدات، أ تمعني وحدات تـجمـع في


ذلك - وحين نرى الإخوة في الدين - ككلّ - هم حسب القرآن أنفس

 علي وإذا وقعت النفس في بليغ العبارة على البعيد النسب كانت أحرى أن تقع على القريب النسب والسبب.

 מأنفسناله والداعي أول الحضور فكيف يدعو نفسه؟.

فآية المباهلة - إذاً - هي من أظهر الآيات البينات على القدسية القمة
=



 أن الحسنين

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 1 \text { الأل }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: Yا9 الآل }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النحل، الآية: •MY }  \tag{r}\\
& \text { سورة الـحجرات، الآية: 11. } 1 \text {. } \\
& \text { سورة النور، الآية: الج } \tag{0}
\end{align*}
$$


 وتفارقا في ظاهر الرسالة الأخيرة! .

ومما تدل عليه آية المُباملة أن أبناء البنت هم أبناء أبيها كما هـم آباؤمم فإن وأَنْتَّةً
إذاً فكل أبناء الرسول بالأب والأم أو المتتسبين بأحدهما إليها سلام اله عليها .
ولا دليل لمن يختص سهم السادة بالمنتسبين إليها بآبائهم اللّا الشعر والحديث الجاهِلَيْن فليضربا عرض الحائط فإن پادعوهم لآبائهمه" إنما مي للأدعياء، فهل أن الحَسَنَيْ - كذلك - من الأدعياء؟.

为

 اللحُسنى، وهكذا يقص القرآن القصص الحقق الذي لا مرية فيه، رفضـاً للقصص الباطل الذي ملاً الأجواء المضلّلة.







الشرائع الكتابية مهما اختلفت في البعض من طقوسها العبادية ليست لتختلف في توحيد المعبود، فإنه الميزة البارزة القمة للشرعة الكتابية عئ الإشراك بالله والإلحاد في اله، فالتزام الكتابي بتوحيد الله حق مشترك لا لا حول عنه إلاّلا للمرتد عن كتب الله الداعية إلى توحيد الله، وإنها كلمة جامعة قامعة وقد أتت في كتابات للـرسول والزعماء إلى الإسلام وكما نقرؤه في كتابه إلى هرقل عظيم الروم(1) وهذه الدعوة هي القاطعة القاصعة في كلٌ حوار أن يتبنَّى المحاورون
 التوحيد، وهكذا ندرس من القرآن كيف نُحاور معارضينا كحججة أخيرة حين لا تنفع سائر الحجج وكما نراها هنا بين الرسول وكما أن كلمة التوحيد هي كلمة سواء بيننا وبين كافة الموحدين، كذلك

 قرآنية، تعالوا إلى كلمة القرآن وهي سواء بيننا وبينكمب، أن نتبنّاه في كافة الأصول والفروع

ألستم تقولون إن القرآن هو الدليل الأوَّل والمحور الأصيل، فلماذا لا

اللدر المنتور 1 : ه ع - أخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن ابن




 كتاب رسول اله هِ
 فابوا حله نجامدمم حتى أتوا بالجزية.

نجده أصيلاً في دراسـاتكم الحوزوية، وإذا أقبل طلاب مظلومون إلى ذلك الككتابب المظلوم تتقولون في نواديكم المنكرة أنهم ليسوا من طلاب الـحوزة الرسميين؟! .

وترى هأهل الكتاب"ه ككلٍ كانوا يعبدون غير اله، والشرعة الكتابية ككلّ - هي شرعة التوحيد وهم كانوا يطعنون في رأي من عبد غير الله تعالى من مشركة الأمم ومؤلهي الصنم؟ .

أجل فإن منهم من يعبدون المسيح كما الله حيث اعتقدوا فيه أنه اله أو


ومن نم فهم عظمّوا رؤساءهم ورحبّوا علماءهم وقلدوهم في التحليل
 والمذاهب الرديئة، قلدوهم كأنهم آلهة إلّا الله، تقليداً طليقاً يحلق على ما



ذلك وكما نراهم يركعون ويسجدون للصليب ولتمثال المسيح، بل
 وديانيهم وأولي التقدم في دينهم، وكذلك ملاك أمورهم زمنياً أو اقتصادياً أو نقافياً، يطيعونهم حين لا يطيعون الله، فالربوييات الواقعية تربوياً لا بدّ وأن تنتهي إلى ربوبية اله دونما محادة ومشاقة.

فقيما يسأل رسول الهلى

$$
\begin{equation*}
\text { سورة التوبة، الآية: الآية: الم. } 117 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن// الجزء الخامس
أما كانوا يحلُون لكـم ويحرمون فتأخذون بقولْهم؟ فقال : نعم فقال: هو
ذاك)
فالتوحيد الحق هو جماع التوحيد المححلِّق على وحدة الذات وهي مع الصفات والصفات مع بعضها البحض، ووحدة الخالقية والمعبودية والطاعة وما إلى ذلك من شؤون الألوهية والربوبية في وحدات، فمن نقض واحدة
 سلطاناً.

مسلمين له .
فالممسلمون لله هـم المعتقدون الـمحققون كامـل درجات التوحيد، خصيصة تميزهـم عمن سواهمم، وأهم مراحل التوحيد هي توحيد العبودية والطاعة، فهو التحرر الطليق عن كلّ عبودية أو طاعة سوى الله، اللهـم إلّا بأمر اله كطاعة رسول اله، وأما العبودية فكلّا .

في حقول الأنظمة الأرضية تتوفر عبادة مَن دون اله واتخاذ بعض بعضاً

 طاعات طليقة لغير الشه.

ولكن النظام الإسلامي السامي يحرِّر الإنسان عن كلِّ عبوديةٍ وطاعةِ لمن سوى اله، حيوية سليمة طليقة في بعد واحد هو الله. ولقد تركَّزت الدععوة التوحيدية الموجهة إلى أهل الكتاب إلى مثليثة الججهات، رفضاً لثالوث العبوديات.
(1) نور الثقلين 1: Yهr وقد روي أنه لما نزلت مذه الآية قال هدي بن حاتم: ...

1 والصورة، في قالة وحالة أماهيه.
Y من دركات الإشراك باله قالة وحالة وفعالة، عبادة وطاعة وتأثيراً في تكوين

أو تشريع
 بالله، وسائر الربوبيات المناحرة لربوبية اله.
 البين لمكان المُباعضة، إذ لا يمتاز بعض عن بعض لمشاركتها في الكيان أباً كان، وثانيهما على أن الله ليس كمثله شيء فلا ملا مباعضة بين الرب والوبي والمربوبين فلذلك يستحق هو الربوبية لا سواه.

فمهما كان لبعض على بعض - في المتشاركين - فضلٌ، ليس ليأهل ربوبية على قسيمه، فإنها غنى مطلقة والربويبة فقر مطلق .
 شؤون الألوهية، كلمة سواء في العقلية الإنسانية والكتابية، فالمتولّي عنها متولِ عنهما على سواء.




وخطاب أهل الكتاب - ككلّ - بكلمة سواء، تنديد بهـم في كافة الانححرافات والانجرافات عن التوحيد الحقق، هوداً كانوا أو نصـارى أم

(1) سورة يوسف، الآية: 1•7.

فليست صيغة „الإسلام - و - المسلمونهِ مما تصيوغ كامل التوحيد،


(1) وَلَّ نَهِيرِّا

 لا تتجاوبب معها، فقد تعني كلمة التوحيد بعد قالها حالها وأعمالَها في كافة الها ملارجها، فهي التي يقول الله عنها اكلمة لا إله إلّا اله حصني فمن دخل

حصني أمن من عذابي" .
ويا له حواراً ما أجمله وأنصفه أن يدخل الرسول
 لئلا يكون تعريضاً عليهم صُراحاً، فإنما هو ختام للجدال بالتي هي ألتي أحسن بأنصف النصفة وهو الالتزام بما هو لزام الشُرعة الكتابية لأهلها هوداً ونصارى ومسلمين
 مُسْلِمُونِج
وهنا ندرس من أدب الحوار الرسالي لكل داعية أنه - ككلِ - استجاشة للفطرة والعقلية الإنسانية والوحدوية الكتابية ما يقرب إلى الحق الحّ أو - لأقلٍ تقدير - لا يغرب عنه، دونما سباب أو انتقام في الخصام فرغم عدم السواء في كلمة التوحيد بيننا وبينهم واقعياً يوجههم الله إليها


والعقلية الإنسانية فالمتتخلف عنها متخلف عن الكلمة السواء مهـما كان مسلماً أو من هود أو نصارى.


لقد حاجّ أهل الكتاب رسول الهلى نصراني، حجَّة واقعية من الرسالة الإبراهيمية المقبولة لدى الكّلِّ، فتهوُّده أو




 ذلك ولقد جرت العادة للمبطلين أن يضـموا أنفسهم إلى قادة المحقين
 وتزييف الحق.


المحاجة الحقَّة الصادقة هي التي تتبنَّى العلمه، والتي لا تتبنّاه هي من الباطل، فلتكن لأهل الكتاب محاجَّتان اثنتان حقة وباطلة، فما هي الأولى؟ والأخيرة ظامرة من تلك الحوار، من المحاجة الحقة للنصهارى ما احتجوا به لإثبات رسالة السيد المسيح على اليهود وهم ناكروها، ومنها
(1) سورة البقرة، الآية: •ع

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس
لليهود عليهم ما احتجوا به لإبطال ألومية المسيحع والتثليث أماذا من
حجاجات حقة بينهم أنفسهم.
ومن الباطلة احتجاجها على المسلمين بالتهوُّد والتنصُّر لإبراهيم الخليل تثبيتاً لاختلاقاتهم المعارضة للشرعة الكتابية، والحاجاج الحا الحقة ليست لتثبت الحق في الحجاج الباطلة، وإنما يقلر كل بقلرة.


لأن التهوُّد والتنصُّر اختلقا منذ نزول التوراة والإنجيل، وهما - دون
 نصرانياً حتى يتمسك في صحتهما بشيخ المرسلين. ولكن يبقى سؤال: كيف يشكُ أي ذي مسكة أو أو سفيه أن إبراهيم الذي عاش قبل نزول الكتابين يقرون هو يهودي أو نصـراني، حتى يتطلب ذلك النقاش العريض في عديد من آي الذكر الحكيم؟

 مهما جاء بهما الرسولان، فليكن إبراهيم ومن قبله ومَن بعله إلى يوم القيامة
 فالنبيون الأوّلون والآخرون والذين معهم هـم هود في الأصل أو نصـارى حتى يستحقوا دخول الجنة.


(1) سورة البقرة، الآلية: III.
(Y) سورة البقرة، الآية: •ع1\&.
 النصارى، وقضية الشرعة التوراتية أو الإنجيلية هذه التي نعتقدها فنحن - إذاً - من أتباع إبراهيم الخليل

والقرآن يزيف في آيات علَّة أولاَ نزول التوراة والإنجيل إلّا من بعد
 شِرْعَةُ وَنْنَامَأَ

وذلك هو الشأن الشـائن لكلّ الطائفيّين المتصلبين، كأن شرعتهم هي شرعة الكلِّ، فالمُتْخلِّف عنها خارج عن شرعة الله، تنديداً بسائر كتابات الوحي ورسالاته بأممها .
 بعده؟.

كلّا، حيث الإسلام هو التسليم له في كافة الأدوار الرسالية، فالنبيون والذين معهم كلهم كانوا مسلمين له وكما في آيات عدة، وما اختصا الاد الا



كتابات الوحي حيث حرفت عن جهات اشراعها أصلية وفرعية.
 قضيته التقسيم اللى مسلم ومشركُ، وكل المسلمين اله في في الأدوار الرسالية مسلمون ومن سواهـم مشركون أو ملحدون. وهنا تنحلُّ المشُكلة في محاجتهم فيما ليس لهم به علمب، إذ كانوا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة المائدة، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الحج، الآية: 7V. }
\end{aligned}
$$

يعلمون نزول التوراة والإنجيل ولكنهم يجهلون أن ليسا هما كتابي الشرعة
الالهية الممدودين خلفياً وأمامياً .
هذا إبراهيم، نم ومن هو آولى به انتساباً روحياً هو الأولى في كلِّ
الحقول الروحية:
ؤإِّ

ليس الأولى بـإبراهـيم مـن يـلَّعون تهوُّده وتنُطُّره كذباً وزوراً، ولا


فلقد اختصت الأولوية هنا بالذين اتبعوه وبهذا النبي الذي هو في الحق
 دون فارق بين مؤمن ومؤمن إلّا بفارق درجات الإيمان، دون سائر الفوارق المختلفة المختلقة، عنصرية أو إقليمية أو طائفية أماهيه. ذلك - فكذلك إن أولى الناس بمحمد للذين اتَّععوه، لا الذلين انتسبوا إليه بسببٍ أو نسب أم عاصروه وصاحبوه، مهما كان الأولى باللقرابة والطاعة


مرة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة(1)
ويروى عن النبي بعـدت لـحـمته وإن عـدوّ مـحـمد (1) المصلر عن نهج البلاغة من كتاب له ئ
 .

قرابته||(1) و: إن أولى الناس بالنبي المتقون فكونوا أنتم بسبيل ذلك فانظروا لا يلقاني الناس يحملون الأعمال وتلقوني بالدنيا تحملونها فأصدّ عنكم بوجهي ثم قرأ هذه الآية(ب)
فصاحب الطاعة أولى بالنبي أولى من صاحب الطاعة، كما وأن القريب العاصي أغرب ماح من الغـريب



 وإنها ضـابطة ثابتة على مدار الزمن الرسالي، أن الأصل في الأولوية
 درجات أم دركات.

وهذه الصورة الوضاءَة المشرقة مي أرق صورة للتجمع الانساني لمجمع واحد، تمييزاً له من القطيع، صورة تسمح بتلك الوحدة الورة العريقة غير الوهيدة

دون قيود إلاّلا ما يختاره الإنسان من صالح العقيدة والعملية. فبإمكان الإنسان أيّآ كان أن يغير عقيدته وعمله من طالِحِ إلى صالِحِ أو
 يغيّر لونه وميلاده ونسبه، مهما كان يملك أن يغير لغته أو شغلنه أو طبقته
 أحلمهم بما جاؤوا به نم تلا مذه الا الآية وقال: . . .
 مسشر قريش : . . .
سورة الأحزاب، الآيات: YY، •r، اY، YQ.

بصعوبة، فتبقى الحواجز - إذاً - سارية المفعول لولا عامل الوحدة العقيدية التي يقرب كلَّ غريب ويغرب كلَّ قريب.















ذلك! ولأن ذلك الودُّ المضلِّل ليس عن إيمان بباطلهـم وكفر بحقهـم


$$
\begin{align*}
& \text { سورة العنكبوت، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة النهحل، الآية: YO }  \tag{Y}\\
& \text { سررة فصلت، الآية: ع7 ع }  \tag{r}\\
& \text { سورة الروم، الآية: ع ع. }
\end{align*}
$$




ومن إضـلالهم إياهم قولتهم: أنتم تؤمنون بموسى والمسيح كما نحن مؤمنون فما هو برهانكم على رسالة محمد ونحن به كافرون؟ والجو الجواب أننا نؤمن بالمسيح الذي بشر بمحمد . الرسل الناكر لرسالة خاتم النبيِ
 أمد الحكم السابق قضيةً المصالح الوقتية في الأحكام المتبدلة، نم لا نستخ في أصول الدين وجذور الأحكام ...

(攵 صراح الكفر باله، فإنما بآيات اله مهما استلزم الكفر بالله.
و"重 هنا آيات البشارات بالرسالة المحمدية عتيقة وجديدة، كما ومنها الآيات التي كانوا يحرِّفونها، وتضية الـيا الأهلية
 لأنها في كتاباتكمب، ولأنها في هذه الرسالة تُشبه سائر الآيات الرسالية وزيادة.



$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساهة، الآية: 19 19. } 1 \text { الآية } \tag{1}
\end{equation*}
$$



 هذه الأربع مهما اختلفت معانيها، حيث تتوحد في التنديد بذلك الكفر الماكر، وأنه من أنحس الكفر وأتعسه.

إنهم يكفرون بآيات اله - مطلعين على البشـارات وغير مطلعين لنقصِ في الدليل ولكنه المصلحية والتضليل، فتقرعهم بينات الآيات بواقع موقفهم المريب المعيب.

ولقد كانوا يلبسون الحق ويغمرونه في غمار الباطل، الأمر الذي درجوا عليه منذ البداية وحتى اللحظات الحاضهرة، يقدمهـم اليهود ويتبعهم النصارى، وإإنما بدء وقوع الفتن "أهواء تُتبّع وأحكام تُبتدع يخالف فيها
 حجة ولو أن الباطل خلص لم يكن اختلاف ولكن يؤخذ من هذا ضينث وما ومن

(الذين سبقت لهم من اله الحُحسنى|"(1)
فلبس الحق بلباس الباطل ولبس الباطل بلباس الحق شيطنة ملروسة
 والحق حقهـما فهم مُمـج رُعاع، أتباع كِّل ناعقِ يميلون مـع كلٍ ريح ولا يلجأون إلى ركن وتيق .


والمُهمّة الأولى والأخيرة لهؤلاء المناكيد كتمان الحق حتى لا يُتَّع، أن يلبس بالباطل كما يلبس الباطل بالحق، والحق فـائع في المسَرحَين
 وأنتم أهل الكتاب اللي يعرّفكم الحق والباطل فلمَ تلبسون؟.

لقد نرى - منذ بزوغ الإسلام حتى الآن جموعاً من أهل الكتاب - ولا سيّما المستشُرقين والمبشُرين الصليبيين - يدسون في التراث الإسلامي ككل، اللّهم إلّا القرآن المصـون عن كل تحريف بما وعد الله، دسّآ في الأحاديث والأحداث والتاريخ وعامة التراث وحتى في مـختلف التفسير للقرآن لـحلّ تركوه تيهاً لا بكاد الباحث غير الدقيق يهتدي فيه إلى معالم

الحق
فهُناك شخصيات مدسوسة على الأمة الإسلامية، مغروسة في أصول حقولها ليؤدّوا لأعداء الإسلام من خدمات هامة لا يملكها الأعداء الظاهرون. وفي الحق أنهم هم حملة الفتن الهدامة في أُمّةِ الإسلام، وعلى أعقابهم كتلٌ ساذجة جاهلة أو متجاهلة يحسبون هذه الدسائس من صلب الإسلام،
 أنت منـكر روايات الأئمة من آل الرسول اشتهر بين جماهير المسلمين، وجادت به أقلام المؤلفين؟!.

وليتهم في خضِّم هذه المعارك الصاخبة رجعوا إلى عقليتهم الإسلامية، إلى القرآن الناطق بالحقق، الفرقان بين كلّ باطل وحق، وكـما أمرهـم الرسول فعليكم بالقرآن فإنه حبلُ الله المتين وسبه الأمينها . . .

ولو أن القرآن احتلَّ الأوساط العلمية والعقيدية اختلّ الدس" والتجديف

الفرقان في تفسير القرآن// الجزء الخامس
في كلٍ حقوله، ولكنَّما المـحاولة المستمرة في الوسط الإسلامي - وحتى الحوزات العلمية - مستمدةً من الوسط الكتابي المستعمر المستحمر، إنها لا لا تزال تعمل في إبعاد القرآن وتسفيره عن حوزة الأمة وحيازتها، الكتفاء: بقراءته وتجويده في عبارته، وتجاهلاً عن حق دراسته وممارسته . نرى لبسهم الـحق بلباس الباطل بمـختلف المحاولات المضلِّلّة من

قالات وفعالات ومنها :


وقد تعني الآية وجوهاً يتحملها الأدب لفظياً ومعنوياً آن:


-     - $^{6}$


والجمع المعني منها هو الإيمان النفاق البارز ببديل الكفر عن الإيمان
- 

وهذه المنافقة اللئيمة مما تئتُّر بطبيعة الحال في اللذين لم يقع الإيمان موقعه المككين في قلوبهـم، فحين يرون طائفة من أهل الكتاب يزدادون إيماناً، وحين يرونهم يكفرون بعد إيمانهم يرجعون فـرن الـرن ولقد خابب سعيهم بما أوضـح الله من كامن كيدهم وميدممه، أن سراع
 الخطّ أنه من مكائد الكتايين - اللئيمة - فلا يدخلوا في هوَّاتها الهم بغوَّاتهم. وهذا أمكر طريقه وأنكرها في تضليل البُسطاء وضِعاف العقول، حيث

يوقعهم في البلابل، إذ يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بالبيئة الكتابية،
 تطلعهم الصحيح - على بطلان هذا اللدين ! ولقد تطرّقوا في هذا الكيد اللئيم طُرقاً شتَّى تناسب مـختلف الحـّ الحقول وشتَّى العقول، فاختلقوا جيشاً جراراً بصورة مئقفين فائقين في مـختلف


إسلامية، رغم انهدارهم عن سُلالة الإسلام. فهم قد يدقون على تقدمية الإسلام وأخرى على رجعيتها دعاية فـالة للتفلت عنه، وإبعادها عن مختلف مجالات الحياة وجلواتها إشفاقاً عليها! . ولا فحسب في ميادين العلوم التجريبية، بل وفي العلوم الإسلامية


تاركين كتاب اله وراءهم ظهرياً .
فهؤ لاء وأولاء - وهم مسلمون! - يشاركون - جاهملين أو متجاهملين أم ومعاندين - يُشاركون رأس الثالوث الماكر وهم ا'هل الكتاب،، فهم شُركاء ثملانة في سالوسهم بثالونهم تأديةً لدور التضليل.


:
 دِينَكُغ




تعالى طليقة عن عنصريات وقوميات وطائفيات أو لغات، ومن هدى الش
 تعني هذه الممائلة إلّا في أهل الوحي والشرعة دون درجاتها .
 يِندَ رَبِّعُّهُ لماذا كفرتم به وأنكرتموه، ألأن فضل الهُ بأيديكم؟
 أَلْظِيرِ人)(1) دونكم أنتم اللثّام المتضايقون الأضِنَّة.
إن الشراسة الإسرائيلية وتصلّبها العُنصري كانت ولا تزار ال تخيّل إليهم أنهم هم الشُعب المـختار، اختار الله لهم شُرعته إلى يوم الدين، دور دونما أية


 اختصاصاً في الأدوار الرسالية لكلٍ رسالة برسول، واختصاصاً للرسالة





ذلك! وليس أهل الكتاب كلهم كفرة ناكرون ماكرون بل هم كما يقول

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: 1.1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزخرف، الآلآية: Yوه. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: • الآ } \tag{r}
\end{align*}
$$




















يرْجَعُونِ (



( ألَخَيرِينَ








 لسبيل القيادة الروحية وسوالها وسائر الحقوق عن بني إسماعيل الأميين كأنها


 - الملك الروحي، فكأن لهم نصيباً من ذلك الملك يملكونه فيختصون به أنفسهم ولا يؤتون سائر الناس منه نقيراً! . (1) سورة النساه، الآية: به





 نؤدي حقهم مهـا كانت أمانة، فلما نزلت قال النبي
 مؤّاة إلى البُّ والفاجر||(T)
 كما مم - الخائن والأمين والثية والضنين؟.

لأنه لا يعني - فقط - أمانة المال، بل والأحل هو الممثل له: الم أمانة الوحي المخصوص بأهل الكتاب، ولكيلا يغتر المسلمون بأنهم أهل الكتاب فيأمنومم على ما ينقلونه لهم من وحي الكتابـ
نم ولا نحسبهم على سواء في خيانة الأمانة، فلا تمنعنا المشياقة لهم من أن نشهد أن فيهم الثقة وإن كانت الظنة غالبآ عليهم، وإن فيهم الأمين وإن كانت الخيانة أشبه بطرائههم.
ولقد سُوّوا المسلمين أميين زعماً منهم آلآ كتاب لهم حيث يحصرونه بالعهدَّنِّن
سورة المائدة، الآيتان: AY، AY.

ابن جير تال لما نزلت مذه الآية قال النبي

ولقد كان بين اليهود وبين أقوام من العربب بُيوعٌ وقروضٌ فلما أسلموا
 بمعتقدكم، حيلة تسلب أموالهم ومطال ديونهم، فقال النبي كذب أعداء اله . . .

ومن قيلة اليهود الغيلة أن غيرنا عبيد لنا يحلّ لنا أكل أموالهمم وهَتُك
 في سائر حقوقهم.
 ماليٍٍ أم أي حق، فنحن أصحاب الحق المطلق، وهـم ليس لهم علينا أي حق، وكما يلوح كل ذلك من طيّات الآيات التي تحكي عن مزاع اعمـهم التفوقية على كلٌ الأمم، لحد يحسبونهم حيواناً خلقهم الها بصورة الإنسان

لكي يصلحوا لخلدماتهم! .

إلى اله وهم يعلمون كذبهم فيه .
وذلك من أخطر الخطر على الإنسانية، أن تحصر حقوقها - الفطرية

 على مَن سواهم
 وفواضـلها بكلٍ حقوقها بأنفسهم، احتلالاً قاحلاً جاهـلاّ لشرف الإنسانية وميّزاتها .

ولقد برزت هذه الأنانية الحمقاء بين اليهود كأهلِ على مدار الزمن،

ومن نم بين سائر الاختصاصيين من المُمستعمرين المُستثمرين المُمستحمرين
 الجهنمية على مدار التاريخ الإنساني.
والـقرآن يـجرف هـذه الـخرافات الزور الـغرور بكلـمة واحدة: إِنَّ
 على الطغوى، فإنما هي تقوى أمام اله وأمام عباد الشه وحتى بالنسبة لللحيوانات والنباتات.

كلا وألف كلا! ليست هذه الأنانية مسموحة في أية فطرة أو عقلية
إنسانية فضلاً عن شرعة اله.

重






فليست كرامة الحب الربانية بذلك المبتذل الفوضى حتى ينالها كلَّ ملع زوراً وغروراً دونما تقوى، بكل قيلةِ وادعاءٌ وويلةِ في طغوى الحياة، أنَ


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحجرات، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة يس، الآيتان: •7، } 71 \\
& \text { سورة المائدة، الآية: M. } \tag{r}
\end{align*}
$$


(r)

وهنا نعرف أن الوفاء بالعهد له صلة ونيقة بتقوى الشه، فلا يتغيّر في التعامل مع عدوٌ أو صديق، إذ ليس الوفاء بالعهد مسألة مصلحة، إنما هو

تعامل مع الشع.
أجل ليس مو المصلحة، ولا عرف المجموعة، ولا قضية ظرون، بل تضية واقع الخُلُق الصالحة الإسلامية السليمة، اللهم إلاّلا في عهود متخلفة فإنها في الأصل باطلة في ميزان الله فضلاً عن الوفاء بها


: (آلِي"
هنا الرباط بين عهد الشه وأيمانهم، أنهم قد يشترون بالعهد وبأيمانهم
ليصدّقوا، على أن لكلُ وزراً.

 ولكنهم اشتروا به تمناً قليلاً .

 وزخرفات مالية أماميه، فإن عهد الشه لا يُساوى أو يُسامى بأي نمين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: 111 } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: (Y) } \\
& \text { Vo : سورة التوبة، الآية (Y) } \\
& \text { (£) سورة النساء، الآية: WV (Y) }
\end{aligned}
$$




لحرمات الشّ إلى تقديم كل حظوة فانية في هذه الدانية عليها .




 يُبَخَّونَ
 نم امتدى، فأولك لهم خلاق .
ذلك! وهؤلاء الذين يشترون بعهد الهل نمناً قليلاً هم أنحس من أولاء
وانكى إذ باعوا بالدين الدنيا .




 سورة مود، الآيتان: 10 ، 17 ( 17


 بخير فذلك النظر مامنا من الهُ تبارك وتعالى المى خلفه نظظره إلمهم رحمة لهم. سورة المؤمنون، الآلية: 1•1 سورة النحل، الآية: 19 .


وهذه السلبيات الأربع من حظوة الآخرة لهؤلاء الأنكاد هي - بطبيعة الحال - إيجابيات للمتقين، فلهم في الآخرة خلار الاق كما سما سعوا لها لها ويكلمهم اله عطفاً وينظر إليهم لطفاً ويزكيهم بمختلف التزكيات، ولهم نواب عظيم.
 وكما العهد الفاجر يخلف العذلاب كذلك اليمين الفاجرة، مهـما اختلفت المراحل في كلٍ منهما وفاء ونقضاً .

وقد رُويت عن رسول الْهُدى الشائة منها قوله


$$
\begin{equation*}
\text { سورة الكهف، الآية: } 1 \text { • . } \tag{1}
\end{equation*}
$$

الثر المنتور Y:
 إلى النبي



 الأشعث وقال:
إني أشهد الش وأشهدكم ان خصميي صادق فرد إليه أرضه وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة،


 النبي


أسرع نواباً من الصلة واليمين الفاجرة تدع الديار بلاتع.

فضلاٌ عن اقتطاع حقٌ من اله في زعمه فأفضب وأشجى! . أجل و(إن اليمين الغموس"(1) اهتضام لحق الناس واهتدام لكرامة الله.



اللَّلُّ هو عطف الشيء ورده عن الاستقامة إلى الاعوجاج، ولواه به عطفه بما سواه ليحسب مما سواه.

طرف آخر من مكائد البعض من أهل الكتاب هو تتحريفه بألسنتهم إقحاماً لما ليس من الكتاب في الكتاب أم تحريفاً بزيادة ألما
 ليس منه فيه بنفس العبارة الككتابية لغة وجملة ولحناً وكما في وُورَعِنَا لًَّا


 =


 رسول الش



 سورة النساء، الآية:
 على أنفسهم يستحلون الفرية على الله حيث الغاية - بزعمهـم - تبرٌر

الوسيلة.
كما ولهم ليًّ في كَبب الكتاب ونالث في تفسير الكتاب تحريفاً عن جهات أشراعه، ورابع في تخلفهـم عملياً عن الكتابي، قواعد أربع يتبنّون عليها عرش السلطة الروحية الكتابية!
 يعني كتاب الوحي توراة وإنجيلاّ، ولأن الملوي بالللسان لتحسبوه مني من الكينا




- وذلك اللّيٌ والاشتراء والخيانة في أمانة الوحي وسواه من تجديفات هي بطبيعة الحال - من رجال الدين، والعلماء العملاء لتشويه سمعة الدين. فآفة رجال الدين وعاهتهم على الدين والدينيين حين يفسدون هي أن يصبحوا أداةً لتشوية الدين باسم الدين، ليّا بالكتاب ضلَّهِ وبألسنة ضدلٌّها . هؤلاء الذين يحترفون الدين فيهرفون فيما يحرِّفون ضـدَّ الدين تلبية لأهوائهم وأهواء آخرين ممن يستفيدون من الـا وشهوات، فيحملون نصوصـاً من الكتاب ويلهئون بها وراء تلك الأهواء الجهنمية، ليّا لأعناق هذه النصوص لتوافق أهواءهم السائدة المايدة الكاء، فإنهم
 كل تمحُّل وكل تصيُّد لأدنى ملابسة لفظية أماميه، ليلبسوها من أهوائهم ما ما

والله يحذِّر المسلمين من هذا المزلق الوبيء الذي انتهى بانتزاع أمانة . القيادة الروحية من بني إسرائيل
 ابن الله، وهم فاضسون فيما يفتعلون(1)









وحقاً إنه لا يوجد في الأناجيل ما يدل صراحاً على النبوة والألومية والثالوث المسيحية اللّهم




 والثور يضيء في الظلمة والظلمة لم تلركها (يوحنا : 0).
 كانت مند الل فإنها القدرة الفعلية، ثم كان الكلمة اله من حيث القدرة اللذاتة ومي من صفات الذات.
فللقدرة كما العلم واجهتان ذاتيتان مما من صفات الش التي مي عين اللذات، نعليتهما مند اله لانهما من صفات الفعل . نم لا نجد في الإنجيل ما يومم التُليث إلآلا كلمة الآب والابن، والآب تعني الـخالثق والابن مو ابن الإنسان كما في ثمانين موضعاً .



 الحفاظ على ملّه في أحل الكتاب، يلوون ألسنتهم بالآبب أباً لتحسبوه من


=




 الثتليث المذكور فيه مقحم وكما يقول به كبار المحققين من علماء الإنجيل مثل كريسبا ولما









مجهولة ساقطة لكان يتثبت بها ولم يسقط في موة مذا التأويل البارد.




.
ع

0 - ز زعماء بروتستانت الروحيون بين مسقط لهنه العبارة ومبق لها بضميمة ملامة الريب والتزييف ض .

امضي اللى إخوتي وقولي لهم: إني صـاعد إلى آبي الذي هو آبوكم وإلهي
 مدها أم أثبتوها وكما يؤيّده ثانياً إإلهي وإلهكمب" .
ذلك! وكما يلوون ألستهم بـ (ابريكليطوس" التي تعني غاية الحمد:
أحمد ومحمد - فيلفظونها (باراكليطوس") : المسلي، ليحرفوها عن محمد النبي إلى المسلي الروح القدس، و"ابريكليطوس" هي المسجَّلة في الأناجيل قبل الإسلام تم حرفت إلى ("باراكليطوس") بعد الإسلام. ومن ليِهم في تراجم الكتاب إسقاط (امِقربٌ" في بشارة سفر التثنية بنبيٍ

 إسقاط (امِِرِبْل" حيث تقول: (امن وسط بني إسرائيل من إخوتهم مثلك - من إخوتك مئلي" ترجمة مرتجفة مريبة رغم وحدة الأصل في (اميقِرِبْل" تنحية
 هو بنو عيص كما في (تث YA: ^) وأمر القوم وقل لهم إنكم لحدٍ إخوانكم


لإسماعيل (1)
 واثني عشر إماماً يلدهـم - حيث ترجموهما بـ هالكثير جداً واتني عشر رئيساً")

هذه وأشباهها كما تجد قسماً منها في كتابنا هرسول الإسلام في الكتب
السماوية! .

$$
\begin{align*}
& \text { المصلر •ع - ع } \tag{1}
\end{align*}
$$




لقد نزلت هذه الآية في خِضَّـم الحوار مع نصـارى نجران ميان حين سئل:

 معاذ الهُ أن نعبُدَ غير الهُ أو نأمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا بلا بذلك

أمرني||(1)


 وقال

يتخذني نبيآ||(r)
 الله لرسل الهَ وأنبيائه، أن يرتقوا زوراً وغروراً عن الرسالة الإلهية إلى الإلهية







 تعالى ممن يغل, ينـا فرنعنا نرق حدنا كبراءة ميسى ابن مريم

نفسها، نفياً في استحالة ذات بعدين، أن يبعث الله من يحاده في آلوهيته، وأن يتبدل المألوه إلهاً.
 بشر، وإن البشر - وهو في أحسن تقويم - إذا لم يصلح له أن يكون معبوداً من دون الله فبأحرى من دونه من سائر الخلق ، نم الآية التالية لها تنفي بوجه عام الألوهية عما سوى الله.
 الاستحالة في بعديها، إن ليس الها يبعث من يتخلف هكذا عن رسالة، والَّلَّ
 وليست تتبدل الرسالة إلى المرسِل نفسه.
 بالكتاب، فقد أوتي المـرسل إليهم الكتـاب ولـم يُؤتوا الـُحُكم الرسـالي بالكتاب، ومن نم ضالنبوَّة" هي الرفعة بين المرسلين بالكتاب، فهي المرحلة القمة الرسالية مهما كانت درجات.







$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحاقة، الآيات: ع ع-7 . } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: IVY } \tag{Y}
\end{align*}
$$

إن المعرفة البسيطة بالله تمنع العارف عن دعوى الألوهية، فضـلاّ عمن يؤتى الكتاب والحكمة والنبوة، فإنها تحكِّم عرى العبودية، إذ ليست واردي إلّا مورد العبودية القمة .
 بمعرفة غالية وعبودية عالية كما نحن المرسلين، نحن بـ بأْلْكِتَبَ وَآلحُكَمَ


الرسالي وتعليمه يجعلكم ربانيين بعيدين عن اللدعاوى الخاوية الشركية. فالربَّانيون هم القادة الروحيون، الحاملون للعوات الرسل بين المرسل
 حجر الوحي الرسالي، معرفياً وعملياً تم يربُون الناس كما تربوا .

: (


. فكلما تبلغ النبوة ذروة عُليا يبلغ النبي إلى عبودية أسمى، ولِّن استحق
 المرسلين: محمد


 آية غُرة ترفع من شأن خاتم النبيِن

أو تُسامى حيث تحمّله - وهو آخر النبيين - المسجيء إليهم كلهم برسالته
القدسية.
هنا زوايا أربع لذلك الميئاق، آخذه وهو الله، والمـأخوذ مـنهم وهم




 كل ينصبّ في مصبّ غير الآخر .
 إلى المفعول كما ذكرناه كذلك إضافة إلى الفاعل ليكون ذلك المييّاق للنبيين

 أخذ الله الميئاق من النيين عليهم لرسول جاءهم بعدهم مصدق لما معهم . فذلك - إذاً - ميثاق رسالي لصالح الرسالة الأخيرة المحمدية إيماناً به سلفاً ونصرةٌ له ولّمّا يولد ويُبعث في ظاهر حاله. وترى ״إذها تعني زمناً واحداً جمع فيه النبيون لمسجمع واحد لأخلذ ذلك
 المعلوم عندنا أن زمن ذلك المييأق موزَّع على زمن النبيّن كلّ لِّ لحده .
(1) سورة الآحزاب، الآيتان : ، ، .

 مخزونة لا يشذّ عنا شاذّ إلى يوم القيامة.
 عشيراً لإتيانهم كتاباً وحكمة.
وقد يحتمل آن (إذه تعني زمن خلق كلٍ من النبيين أن فطرهم اله على

 يبعده ثانياً حيث الفطري رسالياً أم خلقياً لا يتخلف. وقد يقال إن مصير الإقرار هنا هو مصير الإقرار بالتوحيد في آية اللَّر
 ذلك الميثاق أخذ عليهم منذ النبوة، فقد يجوز أنه مأخوذ عليهم منذ خلقهم. ولكن تلك الفطرة الخاصة بالنبيِّن لا يعبر عنها بأخذ الميئاق، لكنه لا بأس بكونه ضمن المعني من أخذ الميياق عليهم حين نبواتهم تأكيداً لما أخذ

عليهم حين خلقهم.
إذاً فكما الله فطر الناس على توحيده منذ خلقهم، كذلك فطر النبيين على الإيمان بمحمد

أم تعني (إذذل مربع الزمان، قبل خلقهم في أرواحهم حيث كانوا آنوارأ روحية، وعند خلقهم وقبل نبوّاتهم وعندها، ميثاق وثيق رئ رفيق عريق مأخوذ عليهم في هذه المواطن الأربعة!


كل الرسل، أخذ الميثاق على كل نبي سبقه أن يؤمن به وينصره؟
 وكيف يُؤخذ ميياق الإيمان من كلٍ نبيٌ لكلِّ رسول والنبوّة أعلى محتداً من الرسالة، إلّا أن يكون الرسول مرسلا إلى النبيين فهم كأمته مهما كانوا قبله،

ومن نم ليس تضية الرسالة أن يأتي كل" رسول تلو سابقه، بل وكذلك النبيون اللّهم إلّا أولي العزم منهم.

تم التعبير الواضح الفاصح عن تتالي الرسل "تم جاء كلاًّ منكم رسول
 حيث الرسل كانوا تترى دون فصل، كلّ هذه وأثباهها ممّا تبعد جمعية الأبدال في ؤرَسُولِّ بل بل وتحيلها .
 ونذير، إلاّا من يكون رسولاً إلى الرسل وإماماً في جموع النيين •

 صـحيح أن على كلٍ رسولِ سابقِ تصـديق اللاحق، وعلى كلٍ لاحقِ تصديق السابق، وأما الإيمان به فلا يصح إلًا لـا لـمن هو إمام النبيين ورسول إلى المرسلين كما هنا .



 العزم من الرسل خمسة، كذلك النبيون منهم وهم أصحا ليسوا إلّا قسماً من المرسلين، فهم الأخصاء المتميزون بين المرسلين.
سورة آل عمران، الآية: A1.



 العظمى - وإنها موجهة إلى النبيين سلفاً كمـا وجهت إلى أُمة الإسلام

الأخيرة خَلفاً .
 الواسعة إلى كافة النبيِّن قبله، والرسول إلى النبيِين هو - بطبيعة الحال يفوقهم رسالة ونبوة.

فـ (جاءكم نبي" لا تعني رسالته إليهم، وإنما مجيء نبي قد يعني التزاور
 فموقف الرسالة هو حمل الوحي ببلاغ اللدعوة الرسالية كما هنا إلى النبيين وفي غيرها إلى سائر الأُمم الرّساليين.
وموقف النبوة هو بيان محتد الرسول النبي في نفسه أو بين المرسلين
 بمحتد هذه الرسالة السامية أنها إلى النبيين، فهو فائق على كافة الرسالات والنبوات.
ونرى القرآن يعبر بـ (الرسول - الرسل॥ في موقف البلاغ إلى المرسل


المرسلين
والرسالة قد تكون إلى مرسل إليهم عاديين فرسالة عادية، أم والثى رسل


 ف "جاءكم نبي" تثبت فقط نبوته مهما كانت فوق رسالة، ولكنها لا تثبت رسالة إليهم، وهي تثبت إمامته الرسالية على النبيين أجمعين.

فالروح الرسالية المحمدية محلقة على كلّ الأرواح الرسالية قبل خلقها في الجسد، وهي محلقة عليها بعد خلقها في الجسد وبعئها لرسالتها

اللختمية.
ومن ميزات هذه الرسالة إلى النبيين واجب الإيمان به ونصرته كشرط
 شرائعهم مع بعض البعض ومع شريعته، ومنها زَرق الروح البلاغي استقامة لهم كما أمِر، وتضشية في اللدعوة كما له وعلى أضوائه القدسية الـئ


 خاتم النبين والمرسلين على الإطلاق.

وإن خاتميته هي لزام نبوته الرسالية، فنكرانها - إذاً - نكران لرسالته.
 وقضوا برسالاتهم.
" تغاضياً عن فواصل الزمان والمكان، بياناً لـمحتد الرسالة الأخيرة أنها لا لا لا لا لا تحض الأمة الأخيرة، بل وتشمل بروحيتها ولها العالية كافة النبيين، ولأنهم

 روح إلى الأنبياء
(1) سورة الااحزاب، الآية: •ع.
 علمت. .. بالثفي مام؟ تلت: بلى، تال : أما علمت أنه دعامم إلى توحيد الش وطامته =

برسالته إليهم بعدهم مبعئاً، فهو على حدّ قوله وآخرهم مبعثاً.
$=$ - الخبر .



 وال ال




 خلقتك وولياً نوراً - يعني روحاً - بلا بدذ تبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري

 والحسن والحسين ثنتان نم خلق اله فاطمة من نور ابتداما روحاً بلا بدن نم مـم مسحنا يمينه فانفي نوره فينا.


 الملانكة؟ نقال رسول الش


 الخمسة المكتوب أسماءمم في سرادق العرش وفيه Y Y - و محمداً (
 =

ذلك، ولكن الآية ليست لتعني الإيمان به والنصرة له قبل خلقهم في الجسد، إذ لم تكن لهم حينذالك كتب ولا نبوات ولا أنه إذا جاء بعدهمم، فإنه خلق قبلهم.
 يؤمنوا كلًّ في زمنه بهذا الرسول وينصروه، كمـا عليهـم ذلك الإصر عند الرجعة.
=

 فيبه فيقتل الدبال ويطهر الأرض من كل" جورِ وظلم وفي Y Y ا
 خضراء يين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر الخبر

 اله اله

 من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا حتى بدا لد في في خلى الأشياء نخلق ما شاء كيف شاء من الملانكة وغيرمم تم أنمى علم ذلك إلينا. وفيه 7 ¹ عن أبي عبد اله




 النور، أبدان نورانية بلا أرواح وكان مؤيداً بروح واحد مي روح الْقدس كاذ يعبد الشا .

ففي مربع فرض الإيمان والنصرة كمحتملات، لا تدخل في نطاق الآية إلّا ما بعد خلقهم في الجسد.

وتلك الهيمنة الكبرى من قضيتها الإيمان السابق والنصر من كافة النبيين لصاحب هذه الرسالة السامية.

ولقد لمدحت أو صرحت آيات عدة بهذه الهيمنة لنلك الرسول كآية



حيث اعتبر الوحي إلى الأربعة الآخرين من أولي العزم وصية إمام الوحي إلى إمامهـم محمد لهذه الرسالة الأخيرة، مهما حملت شرائع موقّة لأُمم مضت قبلها .
ذلك وكـما نرى هرسـولنـاه في آيـاتها الأربع ولارسـولـها في الأربع والثمانين، تعنيان هذا الرسول وكأنه هو الرسول لا سواه، مهـما شـملت جمعية الصيغة الرسالية كل الرسل.

وكمـا نرى - وبأحرى - (النبي") معرفآ تختص في عديدهـا الواحد والأربعين بهذا النبي لا سواه.

وليس ذلك الإفراد في الرسول والنبي لهذا الرسول النبي صدفة غير مقصودة، بل هو مقصود لبيان محتده الفريد بين كافة الرسل والنبيين.
 فروعه، وكأن الوحي إليه هو الوحي فقط إذا قورن بسواه كمـا في آية الشورى، وإن الرسالة والنبوة تخصصانه كما في كل الآيات التي أتت بهـما

ولقد خُصصت الرسالة المحمدية بميّزات بين كافة الرسل وعلى حلِ قوله
 اله، دون الثلاثة الأخرى وهي كيان الإيمان به ونصرته بالتبشير به قبل خلقه وبعثه، وكيان رسالته في الأرواح الرسالية كرأس الزاوية، وكيان الإيمان به ونصرته في رجعته.

وقد نحتمل أن روحه الرسالية كانت مخلوقة قبل الرسل كلهمه، انبعاثاً إليهم فقط دون سائر المكلفين، وقد يعنيه المروي عنه السؤال: متى نبئت؟ نبئت وآدم بين الماء والطين - وآدم مجندل في التراب

فقد كانت الروح الرسالية المحمدية مشرفة في واقعها - كما يعلم اله على أرواح النبيين أجمع، هيمنة عليهـم وسياجاً لهم عن أية تبعئرات في رسالاتهم.

وآية الميئاق هذه تذكر من ميزات هـذا الرسول النبي أنه خاتمهـم







أكشَّهِهِ


الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء اللخامس



وترى لو أنَّ الإصر موضوع عن الأمة المرحومة رحمة عليهم كما في
 يُصبح واضع الإصر عن أمته إصرأ على زملائه النبيين؟! .

الإصر لغوياً هو عقدُ الشيء وحبسه بقهره كمأصر السفينة الذي يحبسها
 آيتيه، وأخرى بخير وهو يطاق، وهكذا يكون إصر الإقرار بالتصـديق والإيمان بمحمد يكرّسوها - فيما يكرَّس - للتعريف والبشـارة بهذه الرسالة السامية، فذلك إذاً - إصر في حِملِ على النبيين، وإصر في حملِ أُممهم على التصديق به! . فالإصر والإصار هما الطُنب والأوتاد التي يعمد بها البيت، والرسالة المحمدية هي عماد كلّ بيوتات الرسالات، لولا ها لما قام لها عموده ولا ولوا ولا زندها لما كان لها وَقود.

وقد يصعب - بطبيعة الحال - لكلٍ نبي أن يعرف نفسه بين أمته أنه كما هم - من أمة رسول يأتي بعدهم كلهـمه، وكما يصعبع على الأمم أن يسمعووا منهم ويصغغوا كأن رسلهم ليسوا أصـلاء في رسالاتهمّم، بل هـم مبسرون بهله الرسالة.

ويصعب في الأجواء المتعنتة التي لا تقبل الرسالات التي تعيشها، أن
تبشّر بالرسالة الأخيرة.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: YAY }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعراف، الآية: loV } \tag{Y}
\end{align*}
$$

تم ويصعب الإيمان به ونصرته على طول الخطّا، قبل أن يجيئّهم بما


ونصرته .
تلك صـعوبات وصـعوبات يعبر عنها هنا بــ (إصري") الحِحمل الرباني على كواهل النبيين في مئلث تصليقه والإيمان به ونصرته . وهنا تنحل مشكلة (اثم جاءكم - لتؤمنن به - ولتنصرنها كيف جاءهم تم كيف ينصرونه وقد قضوا نحبهم قبله؟.
فإنه (اجاءَمـم" في الروح الرسالي تامآ وطامآ، ما ينير عليهـم دروب
 (اجاءهم" يوم الرجعة فقد يرجع بعدهم كلهم، رسولاً إليهمّ، فهم - إذاً من أمته الرسميين.
و"اجاءمـم" فيما بشّروا به كأنه الحاضر أمامهم ومو إمامُهم، فليشروا به
أممهم وأنهم من أمته(1)
و"اجاءمـم" وقد قضوا نحبهـم إلّا مسيحهـم، فليؤمنوا به بعد موتهم كما
آمنوا به قبله ولينصروه.

المعصومون والنبيون كلهم راجعون أعضاداً لدولة الحق الأخيرة(r)"

الانياء قبل نبيّا

 تال : نعم من آدم فهلم جراً ولا يبعث اله نيباً ولا رسولاً إلّا ردّ إلى الدنيا اليا حتى يعاتل بين يدي | أمير المؤمنين





بمصداق له مختلف فيه وهو زمن الرجعة(1)
فذلك - إذاً - إيمان متواصل به ونصرته في هذه المسارح كلها، لـم
يسبق له نظير ولن، لكل بشير ونذير
ولقد نرى بشارات له تترى في كتابات الوحي على تحرُّفها ولا سيّما في تلك البشارات! نراها بعشرات وعشرات هي عشيرات للوحي الرسالي على طول الخطّ، فيها نبرات الإيمان والنصرة من النبيين لهذا النبي العظيم، نذكر قسماً منها بطيّات آيات تناسبها، وقد اتد جمعناها في كتا فتابنا پارسول الإسلام في الكتب السماويةل| . فلقد أخذ اله تعالى ميياقاً رهيباً عجيباً شهده هو وأشهد عليه أنبياءه،
 والأمكنة، يجـمعهم في ذلك المسرح الصـارح الصـارخ وهو يُـخاطبهـم

=


 أميرمم نهذا تأويله.
 في الرجعة كما مو تبلها .

 العهد ملى قومه نم تلا مذه الآية.

ذلك المشهد الهائل الجليل يرسممه ذلك التعبير العبير، فيجفت له القلب، وليتذكر السامعون
 ولقومه قومياً وعنصرياً، والاتباع ككل نحلة لهم، أماذا من عصبيات، تراهـا



فذلك المجيء هو غير متعوّد المجيء بين المرسلين، فإنه المجيء في
 وهذا ما يعنيه الجائي نفسه في قوله: „كنت نبياً وآدم بين الماء والطينه فلا
 لزاماتها وأهمها الإيمان به، والميثاق للإيمان والنصرة لها له وكما يروى عنه



 هنا (منهم") حتى يختصهم التولي - أو كانوا ممن يدعون نبوة قبله أو بعده، أم كانوا من الأمم المبشَّرة بتلك الرسالة الختمية.
ذلك، فحتى ولو كانوا من النبيين، فكما لا تصدق نبواتهم إلاّلا بختم
الدر المتور Y : يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك وأنا معكم من الشاملمدين عليكم وعليهم فمن تولى منى عنك يا



وتوقيعِ من خاتم النبين، كذلك لا يؤتَون كتاباً وحكمة إلّا شريطة الإيمان به

ذلك! فضهلا عن المرسل إليهم، فقد انضـم النبيون كلّهم بأُممهم إلى موكب هـذه الرسـالة السـامية رسالـة واحـدة إلى أمة واحدة، كـما وأن
 (1) ${ }^{(1)}$

ولو أن مييّاق الإيمان والنصر كان - فقط - بين النبيِين أنفسهم، كلّ لاحق لسابقه، لم يكن لذلك التهديد دور، فإنما تهدد هنا الأُمم الناكرة


 الأمم، لأتى بذكرهم وإن مرة يتيمة!.
فالرواية الهارفة الخارفة إن اقرؤوها : "وإذ أخذ اله ميثاق أُمم النبيين"(r)"
سورة المؤمنون، الآيتان: or، or.









 للقوم الظالمين المختلقين مذه الروايات الزور والغرور! ا

هي مـادرة من مصدر الجههالة والحماقة، ممن لا يعرف معاني كلام اله ومغازيه فيتورط في ورطةِ التحريف والتجديف! . ذلك الدين النرعة الذي يحمله خاتم النبيين هو الدين كله وليس ما سبقته من شرعة إلّا شرعة من ذلك الدين :




 شرعة أَلِفها، وتصلب عليها نكراناً لشرعة تلحقها . والمُكلَّف هو بطبيعة الحال يبتغي ديناً وطاعة إمَّا للرحمن أو الشيطان أم نفاق بينهما عوان، فالذي يدعي الإيمان، عليه أن يبتغي دين الها واصباً لأنه



 تقشف وتزهد في شرعة منسوخة مضى دورها . ذ (\$دِينِ ألّتِّ) مو طاعته بمعرفته، خالصة غير خليطة بسائر الطاعة، إذاً

 لهواه، تارك لأمر مولاه، لأنه غير مبتغ للدين الله، فإنما يبتغي هواه مـراه مهما ا'ظهرها بمظهر شريعة الله! .


لا يستطيعون الخروج عن سلطان علمه وقدرته مهما كفروا .
 يجتمعان في المؤمنين ويفترقان في الكافرين حيث هـم مسلمون كَرهاً مهـما

وقد يعني الإسلام طوعاً بالنسبة للكفار أيضاً حيث أسلمت فِطرهمـ بما

 وبوجه عام قد يعني ذلك الإسلام أن القوا إليه السَّلَم - كلهم - بمـا يظهر من حاجتهم إلى إرفاقه وفقرهـم إلى أرزاقه، ونقائصهم التي لا تتمّ إلّا
 إليه فقراً وضعفاً.

فالذين أسلموا له هم الملائكة والنبيون، نم المؤمنون، والذين أسلموا

 وأنه لا يعتصم من الله بمذهب ولا ينجو بمهرب ولا يبقى إلّا آن يُبقيه، ولا
 عن طاعته، مارداً عن قيادته.
 طوعاً وكرهاً بحيث لا يفلت عنه قالت، ولا يفوت عنه فائت. فكما الإسلام الإيمان هو باكتساب واختيار وانيار كذلك الإسلام التسليم

(1) سورة الحجر، الآية: צس.
 مع إمكانية المنعة والحياص، مهما كان سببه الخوف والْفَرَق .
وإسلام التسليم طمعاً في الرغائب ومنىى في الفوائد أيضاً إسلام مهما
 حب اله، وهذه ثلاث كلها الإسلام طوعاً.

نم الإسلام كَرهاً كمن يسلم نفسه للموت إذا حان حينه ولم يكن له
سبب للفرار عنه وما أثبه.
فابتغاءُ غير دين اله انعزال في زاوية بئيسة تعيسة تخالف الفطرة والعقلية








$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحجرات، الآية: 12. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الرعد، الآية: } 10 .  \tag{r}\\
& \text { سورة الحجّ، الآية: 11. } 10 .
\end{align*}
$$


|الآية: إذا قام الُقانم





- وهُنا طوعاً هو إسلام الإيمان وكرهاً هو إسلام الاستسلام، فلا يبقى إلا

 الإسلام، مراعين شروط الذمة بتمامها
ولأن دين الله بعد نزول القرآن منحصر فيه، منحسر عما سواه، فابتغاء ما سواه محظور حتى في دراسة كتابات الوحي اللهـم إلّا مقارنة بينها وبين القرآن، تزييفاً لها بما حرفت وتثيبتاً للقرآن .

لذلك نرى الرسول التوراة قائلا" : اواللذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى نم اتبعتموه


وْ



= له: جعلت فداك إن الخلق أكثز من ذلك فقال: إن اله إذا أراد أمراً تلّل الكثير وكثر الثقليل.



 يا رسول الش إني مررت بأخ لي من تريظة فكتب لي جوام



 حيَّاَ بين أظهركم ما حلّ له إلا أن يتعبني.
 الججاهلة والعنصريات والإقليميات القاحلة وتأريخية الشُرعة الكتـابية وجُغرافيتها الماحلة، يؤمر رسول الهدلى أن يعلن حقيقة الإسلام والإيمان،
 معه بجميع الرسالات، واحترام جميع الرسل، معرفة بطليق دين الله الذي لا لا






 النبيون، وعلّ عدم اختصاصه باللذكر لانقطاع الخبر الصادق عما أوتي من

صحف.



 إلَّا طقوسآ ظاهرية من فروع أحكامية حسب الحكمة العالية الربانية الِّْبَبْوَكُمُ


وهنا وأُنْزِلَ عَيَنِنَا قد يعني أخص مما أنزل إليه، إنزالآ دون وسيط كما

في ضأنزل معهل| فهما يعنيان في سائر القرآن الإنزال الرسالي مهـما جاء يتيماً
 للأمة.


لذلك ترى في أخرى وأْنِلَ إِلَّنَّا حيث تعني الأمة مهما عنت الرسل



تم پاما أوتي" أعم مما أنزل، حيث الإيتاء يشـمل الآيات الكونية لتلك النبوات، المتوفرة لـموسى وعيسى ومَن بينهـما من النبيين، والإنزال قد يختص بالآيات الكتابية شرعة وآية رسالية، وهكذا تكون الآلآيات النازلة على محمد آيات.
 عليهم، الآيات المؤتاة إياهمّ، فرسولنا العـظيم هو الوحيد المنقطع النظير بينهم في أن ما أنزل عليه فيه الكفاية عما يؤتى أي نبي من آليا آليات عينية أَأَلَّز

ذلك هو الإسلام في سعته لكلِّ الرسالات الإسالامية، وفي الإيمان
لكافةِ الُّسل وكتاباتهم، إذاً ف :
(1) سورة البقرة، الآية:
( 01 ( 0 ( 0 (


فالشرائع الإلهية كلّها إسلام الله بدرجاتها، ولكن لا إسلام بعد الإسلام الأخير، فابتغاءُ ما سواه من شُرعة غابرة منسوخة أو شُرعة مدعام الألام بعده ، إنه

ابتغاء لْغير الإسلام المرتَضى .
وكيف لا وقد هأرسله بحجَّة كافية وموعظة شافية ودعوة متلاقية، أظهر



ويكون مآكه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل|"(1)

 القيام، وأما سابق الإسلام فقد لا يشـمله صـيغة الاستِ الا
 الحقيقية التي تحلِّق على مئلث زمن التكليف، وذلك ألـّ أشبه بحقِّ الإسلام والإسلام الحق .




 تحلِّق على كلٌ مُتطلبات الحياة ولزاماتها ورجاجاتها ، دونا كانما حاجة إلى أنظمة مختلفة مختلَقة للحياة . (1) نهج البلافة عن الإمام علي أمير المؤمنين يُم .













( أَمثْرِكِنَ





لا تعني الهداية المنفية هنا التشريعية لأنها عامة غير مخصوصةٍ بفريقِ دون آخرين، ولا التكوينية المسيِّة لأنها منفية عن القبيلين، إنما هي هداية


أفبعد الإيمان بالبينات والشهادة بحق الرسول يكفرون؟ وفي ذلك عنادٌ
 وبحق الآخرين المتزعزين بذلك الكيد المكين! . مهما كانت هذه الشهادة أقوى والكفر بعدها أغوى - كما في كفرة أهل الكتاب بعد إيمانهم - كان الارتداد أظلم وأطغى، فالارتداد دركات كما

الإيمان درجات.


 لعناً وبيلاً .

وترى هؤلاء ملائكة الله يلعنونهـم بسند إيمانهم وكفر هؤلاء، فكيف







 حسبوهم أنهم المؤمنون، ولكن اللعنة تجد واقع موردها كما يشاء الله. وحتى إذا عرفوا أنهم أنفسهم الضـالون ولكنهم بتأييدمم الكفار يلعنونهم

واقعياً حيث يزدادونهم عتوآ ونفوراً .



 الحكم بالعذاب فلات حين مناص وقد فات الواع يوم خلاص

ذلك للذين لم يتوبوا عما ارتدوا ولم يُصلحوا ما أفسدوا بما ارتدوا:




الإيمان بما ارتدوا (غأها

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الاحزاب، الآية: } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$



 $=$ 1414] نأرسل إليه قومه نأسلم.

والقدر المعلوم من عدم قبول التوبة هو الموت على الكفر :

: (4.9.0
فازدياد الكفر بعد الارتداد عن إيمان دليل العناد في اللَّإيمان فهم


المضلل للبسطاء.

الموت، حيث تتكفله الآية التالية لها
فكما لا تقبل توبة الكافر حين يموت على كفره، كذلك حين يزداد كُفراً بعد ارتداده، نم تُقبل توبات الآخرين على شروطها :


 ضينّة بتلك الثروة الهائلة - وقد سُئلوا ما هو أيسر من ذلك فضينوا(1) - نم وعدم قبولها منهم لو افتدوا، ذلك المئلث من الاستحالة يفسر قلر الإحالة
 =

 المصلر - أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم واليا والنسائي وابن جرير وابن الما المنلذ وابن أبي


 وَّمُ كُتَرُّ . . .

الفرتان في تفسير القرآن/ البجزه الخامس
 والْأولَبْكَ

وترى توبة المرتد الفطري كما الملي تقبل - إن تاب وأصلح - ظاهرأ
 بعدية، فتقبل توبة الفطري ظاهرأ كما الباطن كقبول توبة المليّ
فإنما الموت على الكفر هو الذي يقطع التوبة عن قبولها وتحقُق


 بعد إيمانه كما المليّ، و(إيمانهمه" هو واقعه قبل الكفر فطرياً وملياً . وكذلك هنا (اعن دينها الكائن أيآ كان، ملياً أو فطرياً.

أجل قد لا تقبل توبة المرتد وإن تاب بعد ارتداده ملياً أو فطريآ، وهو



مؤكد مؤبد لا يقبل أي استيناء أبداً(\%).

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: YY. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: IYV الآئ } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 الحارث الإسلام ووفد إلى المدينة فتقبل النبي

فكما لا تقبل توبة الـمرتد اللذي يموت وهو كافر، كذلك الذلي يزداد كفرأ بارتداده مرتين، وهـما يعمان الفطري والمملي، ثم مَن سواهـمـا تما تقبل توبته فطرياً أو ملياً شريطةَ الإصلاح لما ا"فسد بارتداده . ولا يُنافي عدم قبول التوبة في الدنيا أو الآخرة وعده تعالى - طليقاً - آنه
 إذ تعني خاصة التوبة بشروطها دون عامتها الفوضى، فهي غير مقبولة بعد الموت إطالقَّ، ولا قبل الموت إلآلا إذا كانت نَصوحاً مصلحاًّ دون ازدياد الككفر بعد كرور الارتداد، كما تدل عليها آياتها الأخرى فإن القرآن يُفسّر بعضُه بعضاً وينطق بعضه على بعض
 بطيّات الفرقان حول أن القول بالزائد في القرآن زائد من القول، رغم مـا

تورط فيه ضعفاء العقول.
فمن قيلهم ا"ن الواو هنا زائدة لا تعني ا"ي عناية، وآخر انها مقحمة كما
 والجواب - ككلّ - تحليقاً على كلِّ ما يزعم زيادته في القرآن - آنه لا شيء من كلـمات وحروف جاءت في القرآن إلآلا لـمعنى مفيد، مـهمـا كان تجويداً لظاهر البيان كما الباء في خبر „ليس" أما ا"شبه. فالزيادات والنقائص في الككلام إنما يُضطر إليها للمضطرين فيها لضرورة قافية شعرية أماهيه، مدّاً للمقصور وقصراً للممدود، أو زيادة زائدة ونقيصة = منا كما قبلت من الـهارث قبلنا .
مورة الشورى، الآية: YO.

سورة الزمر، الآية: Vr.

بائدة، فحين تهجم القافية ويغل الزمام عن يد الشاعر يضطر اللى زيادة أو
نقيصة.
فأما إذا كان الكلام مـحلول العقال، مـخلوع العذار، مميَّناً من جري




وإلاحة .
ولكن كلام اله مترفِّع عن كل إلاحة ولغوب، فإنه المتعنذر المعوز،
والممتنع المعجز .
ذلك، بل قد يرتفع عن ذلك كلام الفصحاء فضـلا عما هو أعلى وهو
 بعد النبي العظيم وحلو طريفته وانفراد طريقته، إذا حوٌّل ليلحق غاية الياء من آداني غايات القات القرآن وجدناه ناكصاً متقاعساً، ومُقهقراً راجعاً، وواقفاً بليدآ، وواقعاً بعيدآ، على أنه كلام يسبق كلّ المجارين، عالياً على المسامين ر ذلك! فضـلا عن كلام من دونه فإذا قيس إليه وقرن به شال في ميزانه،




(1) (1)
 الكتنيل، مع زيادات أو نقيصات منا .

على اللاافتداء، كأنه إن لم يفتد بملء الأرض ذهباً - لو ملكه هناك - الّن


توَبَتُهُهُ




 يكن مرغوباً والإنفاق هنا هو في سبيل الله إذ لا خير في غير سبيله تعالى والما تحبونه يعمُّ النفس والنفيس من النواميس الخمس : نفساً وعقلًا

 التي تُنفق في سبيل اله، وكذلك الإرشادات العقلية والعلمية، وتعريض العِرض - فيما يجوز - للحفاظ على عرضي أعرض كعِرض الدين الدين والدِّينين،

 ومرضاته وتبللوها بشرعة محكِّمة بعدها . ولأن للمحبوب درجات كذلك لنيلِ الخير في إنفاق الدرجات درجات، كما والإنفاق في كمّه وكيفه ومورده درجات. ولقد أشار الرسول
 (1) الدر المنور Y: • 0 أخرج جمامة من انس قال: كان أبو طلهة أكتر أنصاري" بالمدينة نخلاً=

ومن الإنفـاق الأحسن كيفية مـا كان دون سؤال ولا سيّما بالنسبة للوالدين، فـ االإحسان أن تحسن صسبتهما وأن لا تكلفها أن يسألاك شيئاً

مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين . . . 1 (1)
ومما تنفقون مادة طيبات المكاسب فإن (تحبون"ل هو الحبّ على ضوء


(r)


=




 املك.

 اله اله

(1) نور الثقلين (: ساץ في أصول الكافي بسند متصل عن أبي ولاد الحماط قال : سالت أبا
 الإحسان . . اليس اله




وتخالف هنالك الآياتِ في الإنفاق العوان بين الإفراط والتفريط، ولم يكن
 لكلٌ المحبوب إذ كان عندهم ما يبدّلوا به عنه وإن على صـعوبة فأبدلهم الشا بأحسن منه.

وترى ما مي رباط الآبة بما قبلها، المنـّدة بالمتصلبين على القومية الكتابية، والمتلونين في الإيمان والكفر؟




- مهما كانت طُولها وطَولها - إلى الشرعة الأخيرة.

وذلك مما يوسٌع نطاق الإنفاق المحبوب في الآية، دون حصر في إنفاق المال حسراً عن سائر الإنفاق.
 محبوراً، وأما غير الممكن أو المنكور والمحظور فلا، فإنفاق النفس في
 والتفريط، وإنفاق العقلية الصالحة والعلم النافع والعِظة الحسنة أماماهيه من إنفاقات صالدة، إنها كلها مشمولة لطليق الآية دونما تحلُّد بحدٌ إلًاّلا ما حدَّده اله

فالإنفاق مما تحب - ولا سيّما إذا كان من أحبّ ما تحب - ذلك رمب


 تجد إلًا ما تنفقه، وأنك في طويتك تفضل محبوب ربك على محبوبك.

إذاً فإطعام علي وفاطمة والحسنين كسير خبزهم هو من أفضل الإنفاق :
 طعاماً أفضل منه وأنت لا تحبه ليس من أفضـله ولا فضيله، اللّهم إلّا أن يحبه المنفق عليه ولذلك ينفقه عليه المنفق
فالإنفاق الصـالح يرتكن أولاً على الحبب الأفضل، نم الإنفاق من الإن الأفضل أو الفضيل دون الرذيل نم الكيفية الفضلى.
 عَليـرٌ لا عليكم أن تبدوه إلّا إذا لزم الأمر بعيداً عن الرئاء والسمعة .
ذلك، فهل ترى الذي يُنفق مما لا يحبه ولا يبغضه لا ينال خيراً وقد

 أصل الخير، وهنا برّ بديل برّ، حيث الإنفاق مما تحب برّ برّ تنال به البرّ غورَّآن


فالمنفق في سبيل الشا إذا لم يأت بمحظور في إنفاقه مأجورٌ قدر إنفاقه، ولكنه لن ينال البر حتى ينفق مما يحب.

وفي الإنفاق في سبيل اله مما تحبون تحرُّر من شح النفس على النفس والنفيس، فالمنفقون مما يحبون يصعدون في ذلك المرتقى الراقي السامق

 فطوبى لهم وحسن مآبب.
سورة النجم، الآية: الآية: ع. A.

وترى حين تحب شيئاً يكرهه اله، أو تكره شيئاً يُحبه الهه، فهل تنال البرَّ
في إنفاق ما تكرهه في حب الله أو ما تحبه في كره الله؟ .


 يحبه المنفق عليه حتى يتم مئلث الحب فيتم نيل البرٍ من الله.



فالمحور الأصيل في نيل البرَّ لاما تحبونه كمؤمنين، وقد تشمل الزاوية الثالثة للمنفق عليه كما المنفَق في سبيله، فحين تحب شيئاً يحبه الله ولا يحبه المنفق عليه فعليك آلا تحب إنفاقه، فليست مادة الحب ما تحبه - فقط لنفسك، بل ولمن تنفق عليه.
 على حبِّ للمطعْم - وعلى حبٌّه له وحبّ الهله وذلك أحسن الإنفاق.
ويتلوه أن تنفق ما لا تحبه ويحبه الله إنفاقاً ويحبه المنفق عليه سؤلا".


 ليحب ما لا يحبه الهس .

سورة الإنسان، الآية: A.
 لأهل الله، وكلما كان الإنفاق أحب إليكم كمؤمنين باله كان البر أبرّ لكم من

اله
中高
 أترى ما مي الرباط بين هذه الآية وما قبلها، ولا دور للطعام هنا سلباً وإيجاباً على الإطلاق؟.
علَّها - بمناسبة الحوار الإسلامي الكتابي حول الشرعة الجديدة - وجه إلى الرسول



 والطعام الحل في الشرعة الإبراهيمية فإن بني إسرائيل كسائر المكلفين - هم

 في حلٍ الطعام إلاّلا عقوبياً كما حرّم قسم منه في شُرعة التوراة . وهنا يتهدم مرح زعمهـم أن النستخ مستحيل، حيث خيّل إلى أمل التوراة أنها هي الشُرعة الإلهية منذ البداية إلى النهاية، فلا شرعة - إذاً الْ الـا
 من الطيبات لم تكن عقوبة. وقد يروى أن إسرائيل حرّم على نفسه لـمم الإبل - أماذا - ممـا فيه

عروق إذ كان يهيج عليه وجعُ الـخاصرة أو نذر إن عافاه الله من وجعه آلّا
يأكل ما فيه عرق حيث تأذى به(1)
وأيّا كان التُحريم ودوره لم يكن تشريعاً يخص الله تعالى، ولا حُكماًّ ناسخاً لشرعة إبراهيم إذ لم يكن إسرائيل من أولي العزمه شخصياً لمصلحة ملزمة كما حرم الرسول نفسه من زوجة تضية الفضيحة الدعائية من بعض نسائه حتى كفل الله أمره فرجع إلى الحل.

وقد حرمت التنوراة عقوبياً على أهلها - طيبات أحلت لهـم: ؤوَعَى








 : 緲教






موسى فنزلت في الالّلواح جملة.
سورة الأنعام، الآية: 187 .

سورة النساء، الآية: •17

( ${ }^{\text {اك }}$
فالطعام الذي حرَّمه إسرائيل على نفسه لمصلحة شـلما

 وسواه، كما وترون ليس فيه تحريم ما حرم إسرائيل على نفسه اتٌّاعاًّ لما حرّم بل فيها حل كلّ" الطعام الحلّ على المسلمين، إلّا ما حرمت على على على بنى

إسرائيل عقوبة لبغيهم
 في التوراة ما حرّمه عليه نفسه، كقيلتهم أن إيراميـم كان يهوديبآ، والقرآن



قبل أن تنزل التوراة.
 حيث تنسخ التوراة حلية بعض الطيبات، وعلى مزعمة عدم التحريم عقوبة لأنهم شعب ال山 الخصوص
فقد تصرّح التوراة أن للإبل منافع كثيرة ووهب إسرائيل ثنلايني إبلاَ ذات


نم في اللاويين 1 ( 1 هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهانم التي على الأرض r - كلّ ما شق ظلفاً وقسمه ظلفين ويجتر" من البهائم فاياه
(1) سورة آل عمران، الآية: •0.

تأكلون، ع - إلّا هذه فلا تأكلوها مما يجتر" ومما يشق الظلف: الجمل لأنه

 وكل" ما يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشية على أربع فهو نجس

(YV
فقد اعترضوا على الرسول
 نفسه وقائياً، من قبل آن تنزل التوراة، ثم التوراة حرمه عقوبياً ومن ثم أحلّه


 داخحلاّ في عموم التحريم، فقد يلمح انقطاع الاستثناء باستغراق الحلّلِّ في


 والاستيناء - ولا سيما المنقطع كما هنا - فرع لا يأخذ زمام المتعلقات إلاّلا ضمنياً إذا صح المعنى .
 المـحرمات التوراتية أبدية، ومنها عقوبية يدل عليه حلّها قبل نزول التوراة
 وجلده .




 الإبل حيث كانوا يندٌ دون بالرسول

أبدية دائمة.
وإإسرائيل" هي في أهلها العبراني "ييسراثلل") عبد الله، ولكن التوراة فتّرتها في قصة فنوئيل : صارع الله فصرعه فأخذ منه بركة النبوة! .




التوراة، وعلى بينة من صدق هذه الرسالة القرآنية.
居
 أَلُشْركِينَهِ بالهُ في أي شأن من شؤون الربوبية.




إعلانْ صارْخ في هذه الإذاعة القرآنية - العالمية - بأولّية مُطلقة لبيت




يُذكر البيت الحرام في سائر القرآن عشراً مجرداً كما هنا، وثلاناً منسوباً
 للناس، فهو للناس بيت قبلة ومطاف ومعتكّف، وله بيثّ يُعبد فيه، فهو بيت

الهُ ويت الناس
(1) اللر المتور ب: با - أخرج ابن المنلر والازرتي من ابن جريح تال بلغنا أن المهود تالت:



 سورة البقرة، الآية: اع ال




الفرتان في تفسير القرآن/ الجززء اللخامس
ومُنالك مواصفات لهذا البيت العتيق في عدة آيات، منها هنا سبع'
عدد السماوات السبع والأرضين السبع والأسبوع السبع والطواف بالبيت وبالصفاء والمروة السبع، والجمرات السبع، كما وإن عدد أبواب الجحيم سبع تسگّر بسبعي الطواف وسبعات الجمرات.

1
علَّ الصلة القريبة لهاتين الآيتين بما قبلهما - ولا سيّما واتبعوا ملة
 باتِّباع ملة إبراهيم فكيف تستقبل الكعبة وتطوف حولها ونحن نقدِّس القدس
 وكذلك الآيات التي تقول إن إبراهيم هو الذي رفع القواعد من البيت.
 ولا يتأخر هو عنه كما الهَ تعالى، حيث هو الألا

 العليا، لا يُساوى أو يُسامى
و\$بيّتِ| كمطلقه هو مكان البيتوتة والرياحة، بدنياً أو روحياً أو هـما
 مكان البيت كما يشملها بعد عمارتها .

سورة الحديد، الآية: r.
 عن ابن عباس تال قال رسول الش هِ $=$

منها الأرض. .
=

 أبسط الخازن 1: Yor جعفر غي

الكعبة - ع).
وروى الكليني في الصشيح عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اله


 (r.


 مكة الأزرقي (: الالما (r).


 مؤلاء ثيئاً من منازلهم وأفنتهم لنزيد في المسجد وقد منعوا ذلك تد غتني فماً شديداً نقال أبو عبد اله




 شيئاً في المسجد الحرام فصباً نقال له علي بن يتطين : يا أمير المؤمنين إني أكتب إلى موسى ابن جعفر 艮
 من ذلك؟ فقال ذلك لأبي الحسن غِ

 يوضع لكلٍ الناس دونما اختصاص.
إلاّ أنه يشمل بيوت الناس بجنب بيوت الهّ، فهو الأول زماناً إذ وضعه اله للناس قبل كلٍ وضع وموضوع له، حين دحى الأرض من تحتها .

 الجهات، حيث دُحيت كلّ شرعة إلهية - كأصل - منها، كما دُحيت المان الأرض كلها من تحتها.


 =


 فارضامن.



 المنذر وابن أبي حاتم من طريق الثعبي عنه
 (1) اللر المنور Y: Y or - أخرج ابن أبي شيية وأحد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن
 المسجد الحرام، تلت: نم أي؟ تال: الـسجد الأتصى

وفي الخليل ودمشق ولبنان وإيران أم أيآ كان من بلاد تضـم قبور هؤلاء
 واضعها هو الش الجليل، والمهندس هو جبرئيل، والباني هو الخليل والتلميذ
 الإسلام . . . .

والمقام عنده فيه الفضيلة الكبرى، كما الصوم في رمضانه مائة ألف(0)



 يورل: ليك عبدك وابن عبديك. .
 النبي



 الجن والانس والطير والرياح وكـى البيت القباطي

 قال : مذا اليت دعامة الإسلام من خرج



الحرام فإنه كالنف صلاة في مسجدي


 رقبة وكل" يوم حملان فرس في سيل الهُ وكل" ليلة حملان فرس في سيليل اله وله بكلٌ يوم دعوة

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس
لقد رسم الخط حول مكان البيت ويناه آدم الصفي" (1) ورفع القواعد منه اللخليل الوفيُّ، ووضـع الحـجر الأسود في مكانه الآن بعـد خرابه هـذا

 على طول خطّ الرسالات أم القرى لا تُساوى أو تُسامى
 والناس ومن سوامما من المكلفين أجمعين؟. علّه لأنهم هو المحور الأساس في التكوين والتشريع، والجنة هم الـنم على هامش الناس نم لا خبر لنا عن سائر العالمين.


 البناية وبعدها، والأولية الزمنية بالنسبة لبيوت العبادة المبنية ليست للكعبة المشرفة، وإنما لمكان البيت وبالنسبة لكافة البيوت عبادة وسواها، مبنية



 داود


 باستمامه نعامته من بناء سليمان (حقاثق التأويل للسيد الشيف الريا لرضي).

تم (بكةها من البَكِّ وهو الدفع حيث يدفع عنها من يقصد تهليمها هتكاً من الطغاة اللئام لم يقصدها جبار بسوء إلّا اندقت عنقه (1)
وهو الزحام لأنه مزدحَم الحـجاج والمـعتمرين، والأوّل يخصُّ البيت

 بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ولا بأس بلّلك إنما يكا يكره في سا سائر
 حولها وفيها"(0) لاختلاف (بكّ) عن (ابكى)" في أصل اللغة والمعنى . وأما (امكةه) فهي من المكُّ : الدَّحو والتحريك، حيث مكتَّ الله الأرض

 الحج من بانيها الخليل، مهما كانت قبلة ومطافاً قبله. وقد تعني (مكّةه البلد الحرام كله، أو الحرم كله، وآبكّةه هي موضم البيت، أو موضع الحجر الذي يبكُ الناس بعضهـم بعضاً .
:

وضع :


(Y) المصلر (Y (Y)
 سُميت مكة بكَّهُ فال : . .
 سُميت الكعبة بكَّ؟ فقال: لبكاء الناس حولها وفيها أقول: ومذا من المختلقات.

مباركاً ومدي - للناس : مُباركاً ومُدئ - للذي ببكة : مُباركاً ومُدي،، بركات بعضها فوق بعضى وهدأيات منذ وضعه الله إلى يوم اللين.

 وللباطل جولةا فهذا اللبيت مبارك تُابت النفع دون زواله ومنه استقرار

العبادة فه وإليه والطواف حوله دونما نسخ وتحوير . وفي الأْحل العبراني جَ 7-7 7 : بارَكْ ركع - سجد - آحنى الركبة،


$$
\text { ]ج ج } 7 \text { : بِراكاه مباركة - تهنتة - تحية - تسبيح . }
$$




(r) ${ }^{(r)}$

ومن أهـتها البركات الـجماعية ثقافية وعقيدية وسيا مية واتتصادية


 ويهتدوا كما بحق نفلالٌ عن سائر العالْمين؟ .

إن بركته ومُداه للعالمين فرضّ وواقعُ، فرضّ لـمن استطاع إليه سبيلاً،
وواتُع لنغير المـستطيعين من المسسلمين، لو الن الأولّين حجُّوه كما يجب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الحمج، الآية: YA. }
\end{aligned}
$$

شاهدين فيه منافع لهم وللكتلة المؤمنة، ثم واقع بصورة أوسع حيث تؤسس


تعالى فرجه الشريف
ذلك! ولأن والِلَّاسِ هُ مُنا طليقة غير محلوودة بناسِ دون ناس، نتأكد أنه غوُوِْعَ للِنَّاسِه كلهم دون طائفية أو إقليمية أو عنصرية لناس البيت كما في

سائر البيوت.

 الأوضاع ولا تُسامى أو تُساوى الكعبة المُباركة على الإطلاق. كما وأن صيغة المجهول مع (الناس" نائباً للفاعل دليل أن الفاعل الواضع ليس من الناس، إذاً فذلك وضع تكويني وتشريعي من الله تعالى في أولية طليقة حقيقة بالأولوية الطليقة تشريعاً وتكويناً .


أم هي علامات مُؤشرات إلى الأفضـلية القمة المـرموقة لهـذا البيت


 بين سائر البيوت بكل" هذه الآيات؟ كأنها هيه جمعاً بين المحتملات.


 والتكوينية منها تعمٌ الخارق للعادة ومطلق العلامة.
 ولم يضع الله بيتاً على مدار الزمن الرسالي، يفرض حجَّهُ لـمن استطاع إليه سبيلاً إلّا الكعبة المشرفة. وأخرى هي فرض الأمن لمن دخلها زائداً على ما سواهـا من بيوت اله وسواهها .

وثالثة تحريم الصيد وتطع الشجر في حرمها دون سواها، وما إلى ذلك
من مُحرمات وواجبات فيها وفي إحرام حجِّها وعمرتها . وآية تكوينية خارقة العادة هي الرابعة من آياته البينات بكُّ من قصده بسوء



وما هُدِمَ حينما هُدِم توهيناً كأصحاب الفيل (r)
(1) سورة الفيل، الآيات: ب-ه.
 مُلمت الكعبة باليسل رابعة قيل البعثة بخمس .




 = الحرب الظالمة، ولو كانت قاصدة ما تصده أصحاب الفيل لأصابهم ما أحابهم.

وخامسة هي موضـع قدم إبراهيم من الحجر الموجود في المقام حيث هو الآن، إذ أَّرّت قدمه الممباركة حين بنى البيت وحين أذّن في الناس

بالحج(
وسادسة أن الطيور المـحلقة على فضاء المسجد الحـرام، تكسٍر عند
 ممتنعة من العلِّو على البيت الحوام، فلا يطير طائر إلّا حوله من من غير أن الن يعلو فوقه وقد تناصر الخبر وتواتر الأثر بذكره.

ولقد شاهدتُ أنا عند مقامي بمگّة المكِّرمة في سنتين من سني هـجرتي من شرٌ الطاغوت الشاه عليه لعنة الله، شاهـدتُ مُتقصِّداً تلك الآية البينة، فرأيتُ امتناع الطير من التحليق فوق البيت، حتى لقد كنتُ آرى الطائر يدنو =
 معه كف عنه الماء (روخة المتقين £: ع) .

 إلى شكلها الأول نهدم الحجاج من جانبها الشمالي ستة أذرع وشبراً وبنى ذلك الجبدار على الـي أساس قريش، وهذه خامسا الامة



 خالد فلا نجد في تاريخ الكعبة تهديماً قاصداً متكاً لحرمتها إلآ من أصحاب الفيل، وتد جعل كيدمم في تضليل!

 قدماه، والحجر الأسود ومنزل إسماميل .

الفرتان في تفسير القرآن// الجزء الخامس
من مكانِ سحيقِ ومنزِع عميق في أحدٍ طيرانه وأمدٌ خفقان جناحه حتى أظن





فرجه، وكما رجوته حين أقمتُ فيه ولكن الله قضى أمراً كان مفعولاً .

 المكوث مكشوفاً على أية حال .
 فأخذ يضغط على المدية ولكنها لا تقطع حيث پالخخليل يأمُرني والـجليل

- ينهاني

وتاسعة هي ترك النّبـاب والبراغيث في مُنى يوم الأضـدى ويومين بعدها، وأرضها مليئة بالأشلاء العفنة والنتنة، فلا تجد أية مؤذية فيها! وعاشرة هي حصى الجممار التي تؤخلذ من المشـعر الحرام بالـملايين
 الحصى وخلوّ مواضتعه منه على كثئل الرامين به وا اجتماعه في مواضـعه

 فيه من نفسه إلّا من كلٍ أكناف العالم. وئاني عشرهـا الأمن الننسبي فيه - مهـما شـذ فيه اللّأأمن - حيث
 افتراس السباع فضهلاً عن غيرها، كما وهو من أحكامه تشريعياً.

فترى الوحش والسباع إذا دخلته وصـارت في حدوده لا تقتل بعضهـا
 الوحوش التي جرت عادتها بالاصطياد لها، ولا تعلاو عليها فيا في أرض الديرم كما تعدو عليها إذا صادفتها خارج الحرم.
فهذه آية عظيمة من آيات الها البينات في مذا البيت المبارك تدل دلالةً
 الأرض، حيث حال بين السِّباع فيها وبين مجاري عاداتها وحوافز طباعها وعمل النفوس السليطة التي ركبت فيها حتى تمنع من مواقعة الفرائس وقد اكثبت لها وصارت أخذ أيديها، بل وتأنس بأضدادها وتأنس الأضداد بها! .



 المقام وفرض حجّ البيت، كنموذَجَيْنِ من الآيات التكوينية والتشريعية.
كما وأن مقام إبراهيم أيآ كان لهـذا البيت الممبارك مو من الآيات البينات لفضله على القدس وما سواه من البيوت المقدّسة طول الرسالاتا حيث ترى موضع قدم الخليل في الصشخرة حيث ألان الله سبحانه له ألهـ ألادلادهـا
 وتغلغلت سانحة كما يُتغلغل في الأشياء الرخوة والأرض الخوارة.

فلذلك البيت فضله المنقطع النظير، لا يخلو قريباً من طائفِ أو مصلٍ،
 قضية كروية الأرض دوران الآفاق فتداوُم أوقات الصلوات الات الخمس في كلِّ الأوقات دونما استيناء.
 (آياتل" مع "من دخله - وللهال . . أو عطف بيان.
 عنه آمن في شرعة اله إذا لم يستحق خلاف الأمن كالجاني! الـ
 مثله تقتيلاً او نفياً وتشريداً! فكيف يكون الألأمن من ميّزاته بين البيوت وسواهما من مدخل أو مخرج؟!.
(1) وقد سـأل إبراهيم أمنه : . . . .

 طول تاريخه المجيد، ولم يـتص به أهل الأمِن بنوعيه، وإنما أصبح أمنه اللخاص فيهما من ميزاته.


فالداخل في الكعبة أو المسجد الحرام آمن مهما كان مجرماً، ولكن الـن يضيَّق عليه في المأكل والمسرب حتى ينرج فيقام عليه الحدّ، إلّا إذا جنى الحى
 والكعبة المباركة هي منقطعة النظير في ذلك الأمن كما في سواه.
(1) سورة البقرة، الآية: IY7.

(r) سورة القصص، الآلية: (r)

 عما اقترف، غير خارج عن معصية الله وهو في حرم الله، فإنه ناقضُ أمنَه،

لأنه ناتص في دخوله(1)
وأمن الداخل في الكعبة أو المسجد الحرام أأمن من الداخل في مكة أو
 = قال رسول الش هِ




 ونه عن أمالي الصدوق بإسناده إلى النبي














 للحرم حرمته، أترل وبمضمونه أخبار متظا فرة قد يصح دعوى التواتر فيها معنوياً .

وقد يقال إن ضمير الغائب في وَدَذْلَهِهِ راجع - فقط - إلى البيت، فلا أمن إذاً إلّا للداخل في نفس البيت، دون المسجد الحوام فضـلاّ عن الحرم كله؟.

 المأمن مو الحرم كلّه(1)
 فقط - في نفس البيت ف المن دخلهال يعني مقام إبراهيم وهو نفسه في البيت فلا يعني الحرم كله؟.
قد يُجاب عنه إضافة إلى ما قدمناه أن (افيهل) تعني في البيت بما يتعلَّق به
 محل" النبح
نم وليس من المتعوَّد دخول نفس البيت إلّا للخصوص من الزائرين،
دون العامة فضـلاّ عن المجرمين
 وهو الحجر المقام فضلاً عن سواه من مقامه الواسع.





 سورة الحج، الآية: بr.

الزمان يستجرُ الأمن إلى عُمق المستقبل، فقد يأمن داخله عمّا مضى من ذنوبه وما يأتي إلّا أن يحدث حدناً يبطل دخوله في البيت.
وترى ؤوَمن دَخَلْهُ هِ يخص الناس دون الحيوان؟ وأَمْنَ الإنسان - بطبيعة

 أو يصح أن يكون حرم الله آمناً للإنسان وليس آمناً للحيوان وهي أحوج


المديون في الحوم ولا يُروَّع (r) الاون
 اللّام في "الهله ليست للانتفاع إذ لا ينتفع الله من حج العباد وسواه من
 لتيبت - فقط - فرض الديج على الناس، بل بل مو مع العهدة الثابتة عليهمّ، فلا تسقط بتركه ولا بالـموت إذا استطاع إليه سبيلاٌ لوقبت مّا وتركَه دون علر

و وأَلَّاِِه هنا كلّ الناس من مختلف المِلَل والنحل دونما تمييز، وكما



 ولا يمس لان اله يقول: ومن دني

 تسلم مليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس

 حيث الإتمام لا يصح إلاّل فيما اشتغلت به
ولقد أََّّن النبي كما أمر في أُخريات العهد المدني قُبَيْل الفتح، مرة


فلـما نزلـت آية الحـج هـه جـمع الرسول

 المِلَل الخمسس وقالوا لا نؤمن به ولا نصلّي إليه ولا نحجه فأنزل الله تعالى

 الشُروط في صحتها الإيمان بالله واليوم الآخر والإسلام، فكيف تُقرض على
سورة اللقة، الآية: الآية: 197.
 (... . .
 نعلم من حضر المدينة وأمل العوالي والأمراب.









المشركين وسوامم من غير المؤمنين؟ إنها فريضة جماهيرية يستطيعها كلّ من

 فرائض الدين كـما الصـلاة والزكاة:
 - (1)

وهنا الأساس في فرض الحج هـم كافة الناس وعلى هـامشهـم الـجن
 اللذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً إلى الإيمان غير مقصرين فلا ،

 سائر الفرائض
إلَّا أن الحبج فيها تأكيدات أكثر من غيرها إلّا الصـلاة، فـ اللهّه تأكيد




 بفرضه، نم التارك له على فرضه وهو مؤمنّ به وهو الكفر عملياً قرناً بكفر عقائدي!.
: ...

لقد ذكرت هذه الفريضة مرات عَشُر في القرآن كله، تسعاً هالحجِ"
سورة المدثر، الآيات: Y ؟-7 ع .
 فرض الحج كهذه إلآلآية الأذان، فما هو الحِجِ هنا والحَج في غيرها؟
(الحَجَه في الأصل هو القصد، نم اصطلاحاً في شرعة الله مي القصد الأصل من الزيارات، فهو القصد إلى زيارة بيت الله، وهو كثرة القصد إلى الثى من يُراد تعظيمه، وهو الكف، والغلبة بالحجة، والقدوم، وكثرة التردد، وقد يضمها كلّها حَج البيت، فإنه القصد إلى من تعظمه زيارة لبيته الحرام بديلاً عن زيارته نفسه المستحيلة، ومن شروطه الأصيلة الكفت عن غير الها ، والكف في هـه السبيل عن محارم الله، وقد يتمـئل الكتق في تلبيات الإحرام، وهو الغلبة بدليل على هوالك والغلبة بمؤتمره على النسناس، آم أْ آن الناس حضروه كما يجب، وشهدوا منافع لـهم كما يجب، وقا وقاموا قومتهـم الجماميرية على النسناس المعارضين شرعة الناس، إذاً فالحج حجة وغير وغلبة بالـحجة!، ومو القدوم إلى بيت الها، وكثّرة التردد اليه، ويجمععها كلها القصد القاطع لزيارة بيت الله.

 واقعه، بل حِجُّ البيت، وهو الزيارة المقصوودة بكلٍ مناسكها، والمقصوودة بكافة جنباتها اللسياسية العبادية الجماهيرية.


 اله



 الححج، أم مفردة لمن يستطيع الحج معها أو لا يستطيعه.


 حج كما هو حج


: . . . .

 =


 أترل: وفيه أحاديث جمّة كلها تفرض العمرة كالدج بسناد آية الاستطاعة وآية العمرة دون نصل بين أتسام العمرة.



 . ومثله موثقة يعقوب بن شعيب عنه

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: } 197 \text {. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: } 197 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخخامس
تسويفه دون عذر؟ طبعاً نـمم! فإنه قضية أصل الأمر، ولا سيما المـحدّد بالاستطاعة الحاصلة، فليودَّ فورها لموسمه.

وهل تكفي حجة الإسلام مرة واحدة طول عمر التكليف؟ طبعاً نعم!
 الآية، والآتي بها مرة مستطاعة لم يكفر بها عملياً إذ حققها، فلا تندلّد به
 صر"حت الآية أو صرّحت به السنَّة، والرسول (أفي كلِّ عام يا رسول الله لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم الم تعملوا بها ولم

تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فتطوٌع|"(1)
والاستطاعة هي طلب الطَّوْع عقلياً وعقلائياً ومالياً وأمنياً من صحة وحفاظ عرض ونفس وسوامـما من النواميس الخمسس، وأمن طريق، أمّا ذا من طوع دون عسر ولا حرج، لا في طريق الحج قبله ولا في مناسكه ولا في رجوعه، بحيث لا يتعسر أو يتحرّج بسبب الحج فمادة الوجوب هنا هي استطاعة سبيل إلى حِجِّ البيت، وطبعاً دون عُسِر (1) اللدر المنتور Y: هه - أخرج عبد بن حميد والداكم وصسحه، واليّهي في سننه عن ابن عباس تال: خطبنا رسول الشا الأترع بن حابس نقال : أني كل عام . . . وأخرج مثله باختلان يسير أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابي وابن ابي حاني


 عام؟

 أمرتكم بأمر فأتمروه ما استطعتم ويذا نهيتكم عن أمر فاجتتبوه

ولا حرج، وليس تفسيرهـا بالزاد والراحلة في المستفيضة المـروية عن الرسول الاستطاعة حيث القلة القليلة هم المستطيعون دون زاد حاضبر وراحلة، بل
 (r) (1) (1) . .

إذاً ف الحجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حجَّ مع النبي ممن يستطيع الحج، لا أنه المستطيع لا سواه(٪)

> مورة الحج، الآية: rv.
 والحاكم وصححه عن أنس عنه شعيب عن أيه عن جدُه عنه

الآية تال : تجد ظهر بعير
 تخلية السرب وصحة البدن، ودور الراحلة مور الأكترية الساحقة من استطاهة اللسيل الثى الديج فلا تستغرق كل المستطيعين الدلا تصر السابق





 صشيهاً في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة نهي نهو ممن يستطيع الحجّ وفي اللر المنتور r: 01 - أخرج سعيد بن منصور واحمد في في كتاب الإيمان وأبو يعلى والبيهقي عن أبي أمامة قال تال رسول الش ال الم مرض حابس او سلطان جائر أو حاجة ظالمرة فليمت على أي حال شاء يهو يهودياً الو نصرانياً.


تم المُحتاج إلى زادٍ حاضبرِ وراحلة، إن استطاع الحصول عليها دون
 للاستطاعة، إلُّا إذا كانا هما - فقط - الاستطاعة، كيف لا وقد أُمر الفقير

أن يخدم القوم ويخرج معهم(1)

 هنا (يَأَقْكَ

:

:
 ولأن هِّبِيلًأِ هي الطريق المنحدرة، فإذا كانت السبيل إليه حاصلة فقد =
 ان يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج


 والأصل منا مو نص آية الأذان والإطلاق كالنص في آية الاستطاهة، فلا مجال للقول الن الن فاقد الزاد والراحلة، المستطيع للحج دون صسر ولا حرج ليس مستطيعاً للحج
 اله يقدر هلى المشي؟ قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقلر على ذلك؟ الت قال: يخلدم التوم ويخرج معهمr ورواه مثله العياشي في تفسيره عن أبي بصير منه سورة الحج، الآية: YV.

استطاع إليه سييلاَ، وإذا استطاع الحصول على هذه السبيل، إزالة لعُسِرها أو


المستطاعة هي الميسورة وإن بوسائط قريبة أم غريبة .
إذاً فالملحد له إليه سبيل بالإيمان باله فإنه مَيْورُ ببراهينه، والمشركُ لـ إليه سبيل بتوحيد الله، والكتابي له إليه سبيل بالإسلام، والمسلم المالم الفقير المريض الذي ليس له أمن الطريق أمّاذا من السبل غير الحاصلة بالفعله المعله إله له إليه سبيل ما استطاع الحصول على المال والصحة وألمن والمن الطريق أما هي من السبل دون حرجِ ولا عُسرِ، فالمستطيعون إلى الحـج سبيلاً - إذاً - هم


وما اشتراط الزاد والراحلة إلَّا اشتراطاً لكونهـما مَيْسورَّنِّ حاضِرأ

 بعيدة ما دامت غير حرجة ولا معسورة.

والاستطاعة المشروط بها فرض الحج تعم العقلية والعقلائية والشرعية

دونما عسر ولا حرج.

فما أمكن منها الحصول عليها بمـحاولات مستطاعة كتحصيل الزاد والراحلة والصحة البدنية والحالة الأمنية أماهيه، وجب الحبا الحصولا $ا$ الحول عليها، فإن هذه الإمكانية هي من استطاعة السبيل إلى الحجّ، حيث السبل إليه مختلفة،
 السبيل إليه أياً كان وأيّان، دونما فصا حصر بزا ما آمكن الحصول عليه واستطاع السبيل إليه.

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس
نم الاستطاعة قد تكون فردية كما بيناها، وأخرى اجتماعية، فلئن حجَّ عامة المكلفين بقي وجوب الحج على جمع من الجمماهير المؤمنة نابتة إذ
 . ${ }^{\text {(1) }}$
: V
والكُفُر هنا راجع الِى نُكُران فرض الحج فإنه المحور الأصيل في الآية (r)


 المال ذإن اللين تائم ما قامت الكعبة.


 أن يجبرمم ملى ذلك وعلى المقام منده فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين




كفر؟
قال: : لا ولكن من تال: مذا ليس هكذا نقد كفر .




 يا رسول الش 左 ذاك
في • •Y من الاحتباج في احتجاج أمر المؤمني

بثواب الحج إن آتى به وعدم العقاب على تركه سواء أتى به في هذه الحالة أم
 الزوايا : فرضه - تطبيقه - نوابه، وعقاب تركه - نم وتر وته الابه، كما والأحاديث تدلنا على هذا الإطلاق .


 وسُمي تارك الحج كافراً وتوصد ملى تاركه من النار فنعوذ بالش .



















行




استفهام إنكاري بنعريض عريض انْ كيف بكرُ الكتابي بآبات اله وهو عثيرما لكرنه من آمل الكتاب، ردكلك النكران هو آفل سيبلاً لهم آولاء
 كان القرآن ورسوله حقاً من الهل لآمن به أهل الكتاب قبلنا إلاّلا مَن هداه الها



 تُخفى عليه منكم خافية، وقد كانوا يظنون أَن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون (َأَلَّلَا


$$
\begin{align*}
& \text { سورة محمد، الآية: IV }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآيتان: VY، VY، } \tag{Y}
\end{align*}
$$





 بدعاياتكم الباطلة الخواء، عائشين نالوث الصد عن سبيل الله مَن آمن، حال





فشهادةُ الحق والثشهادة بالحق والثهادة على الحق وشهادة نُخران الحق
 عن سبيل الهـ
ذلك كَيْدٌ لعين لثيم من أهل الكتاب الكافرين، فحِذار حِذار للذين آمنوا أن يتخلوا فريقاً منهم أولياء لأنهم أهل الكتاب الكاب


وإنما حذروا عن طاعة فريق منهم وطاعة غير المؤمن محظور أياً كان؟ لأن أهل الكتاب فرق ثُلاث، منهم الصادون عن سبيل الله ومم الذين حُذرِّ عن طاعتهم، ومنهم المؤمنون بهذا الرسول وكتابه وهم آلآم آملون للطاعة في سبيل الله وهم قادة الإيمان بسند الكتاب، ومنهم عوان لأنهم وُأَيْتُونَ لا لا
 حائرون في أمرهم أنفسهم، مهما افترقوا إلى متحرٌ عن الحّ الحق ليتبعه، ومُهمل

 الرشاد؟ وأنتم راشدون بكتاب الله ورسوله! :

ذلك وكما قال رسول اللهُ

 واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوّهم فألقوا السلاح وبكوا
 قد أطفأ الله عنهم كيد عدوّ الله . . .
سورة البقرة، الآية: VA.










 نعلنا السلاح السلاح موعدكم الظامرة والظامرة الحرة فنخرجوا إليها وانضيمت الأوس بعضها







 أَثْقَنُ الآيات الرسالية على مدارِ الزمن الرسالي الي
 البالغتين الإلهيتَيْنِ وهم خواء عنهما، لا يعيشون إلاّ خليطاً من وحي السماء

 التضليل والتجديل، وبكتاب اله ورسوله دلالة صادقة معصومة علا على الله لأنه




 أجل مُناك اعتصام باله دون وسيط وهو أن تدعو لها أن يهلديك وينفر
 العاصِمان باله عن ورطات الجهل والطغوى إلى درجات العلم والتقوى

IV (1) سورة محمد، الآية (1)
(Y) سورة آل عمران، الآية: الآ


فالمن جعل الهموم همَّا واحدآ كفاه الله مـا أهمَّه من أمر الدنيا والآخرة ومن




فمُمُلَّث الاعتصـام باله ينجي أهل اله عن ثـالوث الصدلٌ عن سبيل اله







 والسنة يَكْفيان في التدليل على الحق المطلق في أجواء التضليلات فضـلا
=




 تولكم إن الإمام لا يكون إلا معصومآ؟ نقال : سالت أبا مبد الشا
سورة الحعج، الآيات: به-\&ه.


عما سواهـا، فما دام الرسول فينا فهو اللذي يهـلينا إلى ما خفي عنا من
 الكتاب هي الحجة بعد الكتاب، نم لا حلا حجة بعدهما لأي سلبِ أو إيجابِ، في أي تليل أو جليل.

ولأن الـعترة الطاهرة المـعصومة هـم حملة السُّنة الصــالحة نســـع
 وعترتي" فمهما صددقنا ما يروى عنه: (اوسُنتي" بدلاً عن عترتي ما كنا نصدق حاملاً للسنة إلّا الأمناء المعصومين وهـم عترته .

فـ (اسُنّتي" لأنها سُنتّي، نم اعِتُرتي" لأنهم المأمونون على سُنّتي، كما
وهم الذين يفسرون الكتاب حقه كما أنا الرسول.
ولو أن هنالك غير الكتاب والشُّنة هـادياً إلى الصـراط المستقيم - من إجـمـاعـات وشـهرات ونـظرات واجتههـادات بـيـاسـات واستـحسـانـات واستصلاحات وأشباهها من غير الكتاب والـُّنة - لجاء ذكره - وإن مرة يتيمة أو إشارة - في الذكر الحكيم.

فإنما هو الاعتصام باله في خِضَّم الضـلالات والتضليلات مهـما قويت فإن الها أقوى والمضلّون هم أضهف وأغوى .

وماذا بعد الهـدي إلى مهراط مستقيم، فالـمؤمن كالججبل الراسخ لا
 الإيمان الفردي، دفعاً لـمكائد الصادين عن سبيل الله، نم اعتصام المام جمعي جماهيري للمؤمنين باله يعصمهـم عن المكائد الجماهيرية الكافرة، ويُحافظ على دولة الإيمان عالية خفاقة، تبيِّن الآيات التالية شروطاّ متأصلة لذلك

هذه الآيات تبيّن لنا الشُروط الإيجابية الأربعة والسلبية الثلاثة والنتائج

 ركيزة أولى بعد الإيمان تقوم عليها الجماعة المسلمة تحقيقاً لكيانها
 والموت مسلماً، فبدون هذه الركيزة تكون الأمة فالتة في تجمُّع جاهلِ قامِ قاحلِ مهما ملكت من ادعاءات وحملت من أسماء براقة مشرتة ك : "المؤمنونها .

 حقة حقيقية بحذافيرها في كلٍ صعغيرة وكبيرة.
 تكشفت لـ آماد وآفاق وجدت لـ أشواق، في تيقظ من شوقه إلى درجات

فوق ما ارتقى.
 ويذكر فلا يُنسى|"(اللا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يعلم أن ما أصابه لم



 يت رسول الش




يكُن ليُخطثه وما أخطأه لم يكن ليُصبيه||(1)
إذاً افبادروا العمل وخافوا بغتة الأجل فإنه لا يُرجى من رجعة العمر ما يُرجى من رجعة الرزق ما فات اليوم من الرزق رجي غداً زيادته وما فات أمس من العمر لم تُرج اليوم رجعته الرجاء مع الجائي واليأس مع الماضي

والتُّقى الحقة هي المحلِّقة على ظامر التقي وباطنه عِلماً واعتقاداً وعملاً



خطر حتى ينظر العبد بما يختم له|(r)
وترى كيف يؤمر المؤمنون أن يتقوا الله حق تُقاته وهو غير مُستطاعِ


دونه من المؤمنين؟ .


 فرواية النسخ(v) منسوخة - لأن فيها نسخاً للمحال بالممكن - أو مأوّلة
(1) (1) . . .

 عن آبانه عن أمير المؤمنين

$$
\begin{equation*}
\text { سورة التغابن، الآية: } 17 . \tag{₹}
\end{equation*}
$$

سورة البقرة، الآية: YAY .
سورة الطلاق، الآية: v.

الدر المتنور Y: جه - أخرج ابن أبي حاتم من سعيد بن جير قال: :لما نزلت مذه الآية اشتد=

بمعنى التخصيص، أنها خصت بآية الاستطاعة بقدر المستطاع فحق تُقَاتهِ من الرعيل الأعلى، غير المُستطاع ممن دونهم، أنه لا يكلف به من لا يستطيعه،


 أو التخصيص اللهم إلّا التفسير والتوضيح ذلك، فلا وحَقَّ تُقَالِّهِ هِ درجة مستحيلة على الكلٍ وهي كما يحق لساحته تعالى، وأخرى مستطاعة للرعيل الأعلى غير مستطاعة لمن دونهمّ، ويالثة
 حسب المستطاع




- المتقين

وعلَّ الـخطاب هنا في أعلاه موجه إلى المعصـومين

تم المستحيل على العباد هو معرفة اله حق معرفته وعبادته حق عبادته، وأما تقواه حق تُقاته فكما قال الرسول
=
 يجامدوا في الشا حق جهاده ولا تأخلمم في الش لومة لانم ويقوموا لل بالقسبط ولو على أنفهم وآبائهم وأمهاتهم.
سورة الححج، الآية: vA.

فلا يُنسى" وهذا يطِم في خضِمِّه كل" مراتب التقوى الحقة حسب مختلف القابليات والفاعليات، شاملة لـحق العدالة والعصـمة، نم العاصي المقصر خارج عن نطاق الآية، والمعصومون هم في قمتها العالية. ولا يعني (يذكر فلا ينسى" أن المؤمن مأخوذ بذكره تعالى أبداً فإنه غير
 تتوسطه، والنوم والإغماء والتقية والمرض تحول دونه. فإنما أُمروا أن يتقوا اله حق تُقاته كما يستطيعون، وليهابوا ولعوا بلوغ أدنى حدود المعصصية، ويقفوا عن أولى مراتب السيئة، فلا يقتربوها كيلا يقترفوها، فالمعاصي حمّى الله ومن حام حوم الحمّى أوشك أن أن يوقع فيها،
 الححلال تاقت نفسك إلى فعل الحرام، وكلما كثرت الزواجر كانت على المعاصي أردع، والى فعل الطاعات أحوش وأجذب. ذلك - فمن جانَب جميع ما نهاه اله عنه دون مقارفة ولا مقاربة، وأتى بجميع ما أمره الله به، وكل ذلك قلر المستطاع دون إممال ولا تقصير، فقد اتقى اله حق تقاته.

 هنا النهي مُوّجه إلى الموت دون إسلام، ناظرآ إلى عاقبة الأمر لـمن اتَّقى الله حق تُقاته، فلا تكفي هذه التقوى الحقة لفترة من حياة التكليف، بلا بل والاستمرار فيها تكليف فوق تكليف، ومهما كان الموت مسيراً، فالموت حالة الإسلام مخيرّ، أن يستمر التقي في تقواه، أو تكون كلّ لاحقة منه خيراً

من أولاه، تقدماً على طول خط الحياة في تقوى اله، دون تنازلِ عن حدِّها المستطاعة ولا وقفة عليه.
وفي صيغة أخرى إن الإنسان مكتومُ عنه أجله أياً كان لما في كتمانه من



لا يأمن على أية حال أن يموت عبطة أو هرماً.
ذلك ومن جملة كمال إسلام المؤمن التوبة واستدراك الذنوب الفارطة،
 واجتناب محارمه ومقبحاته - أن يستدرك ماضيه بتوبته لكيلا يموت إلّا وهو

مقطوع بإسلامه السليم
تم هنا خطاب المؤمنين أن يتقوا الهل حق تقاته مما يشي بأن التقوى
 يوضـع أنه الإسلام بعد الإيممان بوسيط التتقوى، فليس هو الإسملام قبل
 لتقوى الإيمان، إذاً فالإسلام الأول وهو الإقرار ذريعةُ الإيممان والإيمان ذريعة التقوى والتقوى ذريعة للإسلام الثاني فهو ذروة الإيمان والتقوى الالانـوى ونتيجة لهما .


 إن ذلك الإيمان والتقوى والإسلام لا تصح إلّا آن تتبنَّى اعتصـاماً بحبل الله جميعاً، فبدونه ليست مي عاصـمة لحامليها ولا معصومة عن الأخطاء الا الموجهة إليها الهاجمة عليها .

والحبل حَبْلان مادي ومعنوي، سُمّي به لأن المتعلق به ينجو مما يخافه



المتالف وهذا هو التشابه بينهما.
فكلما كان هـاحب الحبل أعلم وأقوى فحبله أعصـم وأنجى، فَحَجْل الله
 لقد أمر الله المؤمنين - ككل - أن يتقوا اله حق تقاته ولا يموتن إلّا


فالتقوى دون حَبْلِ هي قد تكون طغوى فإن الله يحب أن يُعبد كما يحب والاعتصام هو طلب العصمة وهي درجات نّلاث، عصمة بشرية دون حبل الله، وعصـمة غير المعصصومين بحبل الله، وعصـمة المعصومين بحبل

فلأن العصـمة البشرية بالفطرة والعقلية والفكرة لا تكفي لها هدياً إلى مـراط مستقيم، نم العصـمة المطلقة خاصهة بالمعصصومين، لذلك يؤمر الـمؤمنون أن يعتصـموا بحبل الله جميعاً حتى يحصصلوا على عصـمة دون الطليقة، فكما المعصومون يُعصمون علمياً بحبل الله، كذلك من دونهمّ، كلّ على تَدَره.
الاعتصـام بحبل الله جميعاً يعصـم المعتصـمين فطرياً وعقلياً وفكرياّ، علمياً وعقيدياً وخلقياً، سياسياً وحربياً واقتصادياً وسلطوياً، فهذه العشرة الكاملة من العصـمة فردية وجماعية مضـمونة للمعتصـمين بحـبا وحبا الها على

(1) سورة النجم، الآية:

وذلك الاعتصام يعتمد على أركان: المعتصم - المعتصم به - المعتصم عنه - المعتصـم لأجله.

فالـمعتِـِم هـم الـمؤمنـون على درجاتهـم من أعلى الإيمـان كـمـا المححمديون مأمورون بتقوى الله حق تقاته، ومن حقها التقوى الجماعية بعد الفردية. والمعتصَم به هو حبل الله، وهو وحي الله الأصيل غير الدخيل. والمعتصم عنه هو كافة المزالق في الحياة الفردية والجماعية. والمـعتصـم لأجله الحصـول على كامل مرضـاة اله في معرفته وطاعته وعبادته.

وعلى هذه الأركان الأربعة يتبّن عرش الإيمان الصالح الصامد. وللاعتصام بحبل اله شروط ثلانة هي الاعتصام جميعاً - للمعتصـمين جميعاً - بحبل اله جميعا، فإن و(جَيِعًُا تتعلق بهذه الثيلاثة جميعاً .
 وحدة ثنوية وتنوية ووحدوية، فإن محمداً هو القرآن والقرآن هو محمدل، طالما كان القرآن بنفسه أطول وأدوم وأكمل وأعظم من محمد وحدة متمـاسكة متتجاوبة في كافة الحقول دونمـا أي أفول إلّا شـخص الرسول القرآن يتبيّن بها تفسيراً باطنياً وتأويلاً.
وكما المعصوم بالروح القدسي والعصمة الربانية يُعتصم علمياً بالقرآن، كذلك سائر المعتصـمين بالقرآن يُعتصـمون به على درجاتهـم في العـصـمة


فلأن القرآن هو طليق النور من نور السماوات والأرض، فالاستنارة به للمعتصمين به تَعْصِمُهم على أقدار أنوارمـم البهية المرضية.
ليس القرآن كتاب العلوم الرسمية التي تفتح أبوابها لكلٍ شاردٍ ومارد،


 فإتقان اللغة والأدب وإتقان التدبر والتفكير في استفسار الآيات بعضها ببعض، إن ذلك كله راحلة لـسَفُر القرآن والزاد هو التقوى التي بها توحل إلى مرادات اله جل وعلا .
ثم وجميعاً في جمعية الاعتصام نفسه تعني جميع الطاقات والإمكانيات التي تصلح لذلك الاعتصام حيث تُصلحه .
فعلى كل" مؤمن بالرسالة الإسلامية تجميع كل طاقاته في مهام أوقاته وأحسنها وأنضرها وأنظرها، تكريسآ لها كلها للاعتصام بحبل الهال الها تقديماً كل



ذلك وإلى تدبر واسع حول آية الاعتصام بحول الله الملك العلام.
 نتفرق عنه أو فيه؟ (احبل الهّه لا تحمله إلاّلا هذه الآية اليتيمة، اللـهـم إلّا
 اختلفا محتدآ في شريعتي القرآن والتوراة.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الطالاق، الآيتان: ب، r. r. } \\
& \text { سورة الأنعام، الآية: 1Or. }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 11 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

 الله، إذ لا وسيط - منذ بزوغ الإسلام حتى اللقيامة الكبرى - بين الله وبين


 لواجب الاعتصام على مدار زمن التكليف، كما إنه الحبل للرسول والأئمة

- من آل الرسول

فهو الصراط المستقيم والنور المبين وحجة اله على الخلق أجمعين والشهيد لرب العالمين، فمواصفات القرآن في نفسه بأسمائه وفي آيات منه تؤكد لنا أنه حبل الله المتين وسببه الأمين لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب،




وإإني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهلى ومن
تركه كان على الضـلالة|"
ذلك حبل الله الأميل، ومن نم الرسول البديل الدليل على اله الجليل،
 محمد - أوسطُنا محمد - آخِحرُنا مححمد وكُلُّنا محمد

اللدر المنتور Y : •Y - اخرج ابن أبي شية وابن جرير عن أبي سعيد الخدري تال تال رسول
 وفي معاني الأخبار عن السجاد


الصادرون عن محمد كما محمد صادر عن الله في كتاب الله وسُنَّه الشارحة لكتاب اله.

 محمد


الآيات الآمرة باتباع الرسول
 الرسول لـد اطمئنان بصدوره عنهم بوجه صالح دونما تقية.

فلذلك نجد في الحديث المتواتر عن الرسول
 والآخر الأصغر مـم عترة رسول اله الفريقان في قمة التواتر من أحاديث الإسلام عن زهاءٌ تلائين من أصحاب











=

 أخرجه ابن سعد وآحمد والطبراني عن أبي سعيد الخلا















 أقرل: وقد ذكر المرجع الديني السيد شهاب الدين المرحشي النيا النجفي في سفره العظيم
 كالتالي :
1 - حديث أبر سعيد الخذدي : روى عنه جماعة منهم ابن سعد في الطبقات الكبرى (Y)




 = وني (111)
=


 المسحمدية (₹ (₹)).
Y -
























|E| =





(YOA)

$$
\begin{aligned}
& \text { Y - } \\
& \text { § - ح حديث زيد بن ثابت - عن عشرة منهم . } \\
& \text { - - حديث جابر عن مشرين منهم. }
\end{aligned}
$$

V - 1 - حديث ابن عباس وممن أخرجه عنه ابن المغازلي في المناقب (10) والقندوزي في ينابيع المودة .
9 - 9 - حليث الحسن بن ملي (1. - حديث أنس، أخرجه عنه في الينابيع (191) .
 .


 10 - حديث حمزة الأسلمي وممن أخرجه عنه القندوزي في ينابيعه (YA) والأمر تسري في أرجح المطالب (OTY).
اY ا 17

 والسيوطي في إحياء الميت المطبوع بهامش الإتحان (IYY) والقندوزي في ينابيع المودة
(YQ) والأمر تسري في أرجح المطالب (YY) (Y)


وقد يُروى أن الخليفة عمر سأل الرسول وعترتي - أما كتاب الش فقد عرفناه فمن عترتك يا رسول الشا


ولا ريب أن أهل بيته مـم المعنيون معه في آية التطهير والمباملة وأولي الأمر وأثبامها، فهم الأئمة الانثا عشر المعصومون المون والصديقة الطاهرة سلام اله عليهم أجمعين

وعدم افتراقهم عن كتاب الله يعني أنهم ليسوا حجة مضادة مفترقة عن كتاب الله فإنهم صادرون عنه، فما يُروى عنهم من خلاف للكتاب نصاً أو ظاهرأ مستقرآ ليس ليصدَّق عليهم.

وعدم افتراق كتاب الله عنهم عام في تأويله، خاصّ في تفسيره، فإنهم معلمو الكتاب بعد الله ورسوله.

والكتـتل الأصـغر حسـب مـا يُروى عـن والـدِهـم الأكبر عـلـي أمير

- = = حديث ام سلمة وممن أخرجه منه الأمر تسري في الارجح (YYA).
| Y - حديث محمد بن فالاد . . . (Y ) .
 الجميع الثقلين كتاب الش وعترتي، وفي آكثرما أحدمها أكبر أو أطول أو أهظم أو أتم ومو كتاب الشا
ومما أخرجوه في تفسير حبل اله بالعترة ما ذكره الثعلبي كما في العمدة لابن بطريق (10 (10) بسند متصل حن جعفر بن محمد .
وأخرج مثله اليميمي في الصوامق المحرةة (1EQ) والحضرمي في رشفة الصادي (10)


 رواه عنه ابن بابويه في كتاب النصوص على الأنمة الانثي عشر .

المؤمنين بهم يستضاء، من شجرة طاب فرعها وزيتونة طاب أصلها، نبتت من حر مرم وسقيت من كرم، من خير مستقر إلى خير مستودع، من مبارك إلى مبارك، صفت من الأقذار والأدناس، ومن قيبح ما يأتيه شرار الناس، لها منا فروع لا
 الدعاة وهم النجاة، وبالناس إليهم الداجة، فأخلفوا بأحسن الخلافة فقد أخبركم أيها الثقلان أنهما لن يفترقا هم والقرآلـا يردا علي الحوض فألزموهم تهتدوا وترشدوا ولا تتفرقوا عنهم ولا تتركوهم فتفرقوا أو تمرقو1|"(1)
وإذا كـان الـبـقـل الأصـغر هـكــذا فـالأكـبـر - إذاً - أَنْبَل وأَعَلْىى، والرسول الثقل الأكبر وتطبيقه.



شرف النيي لأبي اليقظان ابي الحسن الكازروني ص YA^ تال: بلغنا من أمير المؤمنين


 النجاة ويستمسك بالعروة الونقى ويعتصم بحبل اله المتين فليوالِ علياً وليآ نم بالهداة من ولده .
وني لفظ آخر روي عن جعفر بن محمد
 بالبرُ فمن تمسك بـ كالن مؤمناً ومن تركه كان خار بارجاً من الاي يمان.
 طالب

والتطبيق المعصهوم، ولا سبيل للوصول إليهم بعدما قضوا نـحبهم إلّا أحاديئهم المروية عنهمه، ولا سبيل للتأكد من صـدورهما علا عنهم إلاّلا موافقتها للئقل الأكبر

تم الاعتصام - وهو طلب العصمة - بحبل اله طليق في كافة الحقول الحيوية الإيمانية والتقى والإسلامية فردية وجماعية، فطرية - عقلية - فكرية - ثقافية - عقيدية - خُلقية - عملية - سياسية - حربية واقتصادية .

فلا تكفي العقلية الإنسانية أن تعصم الإنسان حتى في نفسها فضلاً عن سائر الحقول العشرة العشيرة للإنسان في حياته الفردية والجماعية.

والعصمية الطليقة لا تحصل إلّا بعصمة المعصوم بالحبل المعصومو، نم دونها بعصمة معصومة بالشورى مع تفكير صالح وتطبيق صالح لمرادات اله تعالى

فلا عصمة في مئلث الإيمان التقوى الإسلام إلاّ بالاعتصام بحبل الهّ،

 صحيح أن حَبْلَ الله - في بُعديه - معصومه، والاعتصصام بالمـعصوم عاصمم، ولكنَّ الأخطاء العارضة في ذلك الاعتصام لا تجبر في الأكثئر إلّا بشورى الاعتصام، فهنالك العصمة الكاملة الكافلة لحياة إسلامية سامية، اللهم إلاّ أخطاء قليلة لا محيد عنها للمعتصممين غير المعصصومين، مهـما جبرت الشورى الصالحة فيه قسماً عظيماً من تلكم الأخطاء.
وذلك دواء لأواء الفتن المقبلة علينا وكما في خطبة للرسول (إِذا أقبلت عليكم الفتن كقِطِعِ الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه حبل الهُ

المتين وسببه الأمين لا يعوجُ فيقام ولا يزيغ فيستعتب" (واعتصموا . . ولا تفرقوالٍ في ثالوثه المنحوس : تفرقآ عن حبل الله، تفرقآ فيه، وتفرقاً فيما بينكم في ذلك الاعتصام عن حبل اله أو فيه.
فـالـمتفـرقون عن كتاب الله إلى روايـات أو نظـرات أو إجـمـاعـات
 متفرّقون عن شرعة الله المتمثلة ككلِّ في حبل الله. كما المتفرقون عن الححبل الثاني زعماً منهم أنه حسبنا كتاب الهـ الهـ والسنة المباركة لزامه تبييناً وتفسيراً وتأويلاً - هـم - كذلك الك - متفرّقون عن شرعة الهل

فالاعتصام الوحدوي بالحبلين هو العاصمه، فَتَرْكُ أحد الحَبْبَلَنْ إلى


 الكتاب، حيث الكتاب اللذي هو حسبنا يأمرنا باتِّباع الرسول، فالتاركُ لـُنُّة الرسول
 أخل سبيلاٌ فإنها لا تُعرف إلّا بكتاب الله، مهما لم يعرف تأويل الكتاب إلّا

بالسنة.
فالذي يصدق بالمتن، هو - بطبيعة الدال - يصدق بالهامش الذي كتبه الماتن نفسه، وليست السنة الإسلامية إلّا هامشاً بيانياً من الماتن نفسه. وإن اختلاف الهوامش عن المتون في الكتابات غير الإلهية، مو قضية

اختلاف الماتن والمحشي في النظرات العلمية، وأما متن الوحي وهامشه فلا فرق بينهما إلّا جملة وتفصيلاً .

لذلك ليست الشُّنة لتخالف الكتاب أو تنسخه، كما التبصرة القانونية لا تنسخ القانون، وإنما تشرحه وتوضٍ المحه، مهما كان من غير المقنن، فضالًا عن السُّنة الإسلامية التي هي عبارة ثانية شارحة للمقنن !.
ذلك وكما المتفرقون عن حبل اله اعتصـاماً لطائفة وتركاً له لأخرى،
 والمتفرقون فيما بينهم في مادة الاعتصام وكمه وكيفه، كل أولثك شريع سوراء في تركهم الاعتصام بحبل الله جميعاً دون طليق التفرق عنه وفيه وبين، مهها اختلفت دركاته.

فكما اله واحد في كافة شؤون الربوبية وكلّ تفرق بشأنه مارد عن توحيده، كذلك كتابه الكريم واحد في كافة الشؤون التربوية، فكل إلـور إلحاد فيه أو إشرالك به أو تفرق فيه أو عنه، كل ذلك مارد شارد.













والكتلة المؤمنة ككل" وهم الناس المتعلمون من اللحبْلَيْنِ بجمعية المحاولات والشوراءات في ذلك الاعتصام.

فالعصـمة الإسلامية عن كلّ بأس وبؤس فردي وجماميري مكفولة على
 وجمعية الاعتصام بحبل الله عاصمةة، مهما لم تبلغ هذه العصيمة مبلغ العصيمة اللمطلقة للمعصومين ولكنها تبلغ إلى آشرافها حيث تقل" الأخطاء في ذلك الاعتصام المشرّف.

 بألفة القلوب، فقد تألف العقول والعلوم، والقلوب شتّى، والنص القرآني منا يعمد إلى مكمن المشاعر - الأصيل - وهو القلب، تصـويراً للقلوب كحزمة مؤلفة متآكفة.

فقد كانوا أعداءة متناحرين لا يأمنون لحياة فألف الها بين قلوبهم بنعمة




وعامل التأليف بين قلوبهـم بالله هو حبل الله: قرآن محمدل ومححمد







فكلُ وحدة وهيدةً زهيدةً إلّا ما كانت بين القلوب في اعتصام جماهيري بحبل الله، فلا تنفصـم بأي فاصـم، ولا تنقصـم أو تنقسـم بأي قاصم أو

قاسم.
 حفرة هو أشرافها، فإن شفى الشيء حرفه وطرفه المائل إليه وقد كانوا على شفا حفر النيران، في جهالات وشهوات ولهوات وكل رذالات الحياة،


 عمله - على دخول النار، بالمششفي - لزلة قدمه - على الوقوع في النار، استعارة لطيفة ما ألطفها :
 وضـمير التأنيث في »منها" راجع إلى نالوث: شفا - حفرة - من النار - إذ
 العقبات السوء إلى الأسوأ فالأسوأ، حيث الممجتمع المبني على شتات القلوب والأهواء ليس - على أية حال - إلّا في نار هي شفا حفرة من الا هي أحرّ وأَشْجَى، حتى يسقطوا في هوات النار الأخرى. =





فالحياة اللّإيمانية، بل والإيمانية غير المعتصمة جميعاً بحبل الشّ، إنها حياة رذيلة على أثراف سقطات في حفَر النيران، اللهم إلّا اعتصاماً بحبل
 .

فيا لها نعمة ما أعظمها أن يخرجوا منها إلى غيرها ويا لها مصيبة إن لم
 بحبله المتين القرآن المبين والرسول الأمين، ولعمر محمد (امحمدله في لفظ التنزيل (r) مهما كان وارداً في واقع التأويل .

 والقيامة.

## قول فصل حول حديث الثقلين:

أولية الثقل الأكبر وكونه أفضل وأكبر وأعظم من الثقل الأصغر مي في الكيان، وأطوليته في الزمان، والأخيرة بامرة حيث لا أفول للقرآن والثقل

وأما التفاضل في الكيان فقد يُعنى منه معنيان:
1 - محمد

الآية التي مم بها العرب نهو توله : واذكروا نعمة اله مليكم . . فيا لها . .


سورة الزمر، التوبة، الآية: : •. 1.9.

العصيمة الإلهية عُصِم بعصمة بشرية، مزودة بهلي رباني من روح القدس، نم
 وحي القرآن والشُّنة، ووحي القرآن دون ريب هو أثقل من كلّ العِصصَم التي تزوّد بها فإنها كمقدمات وتهيئات والحصمة القرآنية هي الغاية القصوى.
 بما حوى قلبه القرآن بكل حلقاته وحقوله، هو أكبر من أحد الثقلين، إلّا آن حديث الثقلين يعني المقارنة بين الكيانين

 كان مجمع الثقلين أفضل من كلٍ منهما ولكن الثقل الأكبر لا ريب أنه أطول ألا وأدوم
فلا ملجأ زمن غيبة الثقل الأصغر إلّا الثقل الأكبر، نم الأصغر يعرف
 فالأصـغر لن يفترق عن الأكبر فإن عصـمته العلمية ليست إلاّ بالأكبر، وبلاغه الرسالي ليس - في الأصل - إلّا عن الأكبر، وسناده في كلّ قليل وجليل ليس إلّا إلى الأكبر، وهو يعيش الثقل الأكبر في النشآت الثلاث الاكي والأكبر لن يفترق عن الأصغر حيث يأمر بالرجوع إلى الأصغر الآلِّيمُوا
 إلا الأصغر، ولا يحكم به عاصماً معصوماً إلّا الأصغر، ولا ينذر به ويذكر كأكمل ما يرام إلّا الأصغر .
فليس يعني عدم افتراق الأكبر عن الأصـغر أنه - ككل - لا يفهـم إلّا بتفسير الأصغر، لأنه بيان للناس، فإنما الأليق لتبيينه وتطبيقه والحكر الحم به،

واللائق كتأويله هو الأصغر، وحين لا يكون الثقل الأصغر ثقلاً لو افترق عن الأكبر فماذا تكون أحوال سائر الأمة المفترقة عن الثقل الأكبر؟.

إن افتراق الحوزات الإسلامية عن الثقل الأكبر ملموس محسوس ككّل، تم المدعوون اتصالهم بالثقل الأصغر خاورون فإنه لا يعرف إلاّلا بالعرض على الا
 أهل بيت القرآن

والما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً، تحكم بضـلالنا إذ تركنا التمسك
بهما إلى مُستمسكات أخرى هي ويلات على الأمة الإسلامية السامية. والن يفترقاه ليست لتعني افتراقاً في السلطة الروحية الزمنية حيث
 تفترق عن الكتاب فإنها الوحي الفرع الهامش المـن المسر والمُمُوّل للوحي الأصل، وهي مستفادة من القرآن، فلا تنسخه أو تُخالفه.
والكتـاب لا يفتـرق عن السـنة لأنه الـذي يـأمر بـاتِّباع السنة وأن

لقد كان الرسول نفسه - عترتَه، وخلّف عن الأكبر - وهو القرآن - نفسَه، إذ لا بديل عنه، وإنما البديل في غير الأصيل الذي يعرضه الموت دون القرآن الذي يجري كجري الشمس
 فالحبل الأوّل هو الدحبل الرسـاللي الذي يحممله وحي الهّه والثـاني هو الرسولي الذي يحمله رسول اله


فلا حياة صـالحة إيمانية إلّا بالاعتصام بالحَبْبَلْنِ الربانيَّين، ونحن تركنامما إلى حبال متفرقة متشتة! .

فالاعتصام بغير المعصوم مأثوم، والاعتصام بالمعصوم بقسمة العضين مأثوم، والاعتصام بأحد الثقلين دون الآخر مأثوم، والاعتصام بام بالثقلين دون جمعية فيه وفي الجماعة المسلمة كما في جممعية حبل الله، مأثوم، فإنما الاعتصام العاصـم المعصوم مو الاعتصام بحبل الله جميعاً دون أي تفرق عنه أو فيه أو بين المعتصـمين، فإن حبل الله يجمع المعتصمين به الـ ولا ولا يفرق، إذا اعتصموا به كما يحق، تحرّياً عن مرادات اله، دون تحميل ولا تدجيل . لقد روي حديث الثقلين عن الرسول على ناقته القصوى وفي مسجد خيف وفي خطبة يوم الغدير في حجة الوداع ويوم قبض في خطبته على المنبر وفي بيته عند وفاته، وعند رجوعه عن سفر

له، ويا لها من مواضع هامة عامة تضـم الغفير من المسلمين!(! ${ }^{\text {(1) }}$



 وأشار بالـسبابتين . . .










ومن ألفاظه اعن أبي سعيد الـخدري عن النبي أوشك أن أُدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي كتاب الهي اله

 فيهمابا؟

ومنها ما رواه عنه اللذي توفي فيه ونحن في صـلاة الغغداة فقالل: إني تركت فيكـم كتاب الله أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما أخذتم بهما نم قال: أوصيكم بهلين خيراً .
 الرسول
 الأمراء والملوك دعوة إلى الإسلام، نم نراه تواتر عنه عمر بن الخطاب قال النبي عمر : إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الها
 كتابـآ لا تضـلوا بععلد ومنهـم من يقول مـا قال عـمر فلـما أكثروا الللغو
= كتاب الش وإنهما لن يفتزا حتى يردا علي الحوض وسالت لهما ذلك ربي فلا تقلمومما لتهلكوا ولا تعلمومما فنإنهـا أهلم منكم.


 ومن حلئ في مرضهـ والبيت غاص بـمن فيه قال: ادعوا لي الحسن والكحسين فجاوووا
 الله أثرة تم قال: أيها الناس قد خلفت فيكم كتاب الله وسنتي وعترتي أهل بيتي فالمضيّع لكتاب الله تعالى كالمضيّع لسنتي والمضيّع لسنتي كالمضيّع لعترتي أما إن ذلك لن يفترق حتى اللقاء على الحوض|"(r)
ومن حديث فاطمة الزهراء
 يوشك أن أُقبض قبضاً سريعاً وقد قدمت إليكم القول معلذرة إليكم ألا إني
 هذا علي مع القرآن والقرآن مـع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض

فأسألكم ما تخلفوني فيهمالها (r)
ومن حديث ابن عباس أن رسول اله له
الخرجه البخاري في باب تول المريض : قوموا عني، كتاب المرخى (£ (؟: ه) وفي كتاب




 تم بكى حتى خضب دمه الخصباء نقال : اشتد برسول اله اله
 مجر رسول اله

اللون فخطب خطبة بليغة وهو يبكي نم قال : מأيها الناس قد خلّالّفتُ فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي وأرومتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض الا
 سترد علي يوم القيامة نلات رايات من هذه الأمة راية سوداء فأقول: من أنتم فينسون ذكري فيقولون نحن أهل التوحيد من العرب فأقول : أنا محمد نـي نـي العرب والعجم فيقولون: نـحن من أمتك فأقول : كيف خلّفتموني في عتر فترني




 وأما العترة فـخللنا ومزقنامـم كلّ ممزق فأقول لهمّ : إليكم عني فيصـدرون عطاشاً مسودة وجوههـم، نمّ ترد راية أخرى تلمـع نوراً فأقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى نحن أمة محمد أهل الحق حملنا كتاب ربنا وأحللنا حلاله وحرمنا محمد ناواهم فأقول لهم: ابشروا فأنا نبيكم محمد اسقهم من حوض فيصدرون رواء ألا وإن جبرئيل أخبرني بأن أمتم ألا ولدي الحسين بأرض كرب وبلاء ألّا ولعنة الله على ما قاتله وخاذله أبد

ومن حديث الحسن بن علي يوماً فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه: مـع الـي
 تضلوا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فتعلّموا منهم ولا تعلِّموهم

فإنهم أعلم منكم ولا تخلوا الأرض منهم ولو خلت لانساخت بأهلها ثم قال : اللّهم إنك لا تخلي الأرض من حجة على خلقك لئلا تبطل حجتك ولا تضل أولياءك بعد إذ هديتهم أولثك الأقلون عدداً والأعظمون قدراً عند
 عقبي وعقب عقبي وفي زرعي وفي زرع زرعي إلى يوم القيامة فاستجيب .
ولأن الرسول أفضل من أحدهما وكما يروى عن رسول اله
 عن كتاب اله||(r)
ذلك ولكن الرسول وعترته دون القرآن هم دون القرآن كما القرآن دونهم
 واستخفاف فكما ضألمؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصفه كذلك - وبأحرى - الأمة المعتصـمة بحبل الله جميعاً، وهو الثقلان، لا يستخفها مستخف.
وكلما كان الاعتصام أَقْوَم كان ثُقل الأمة أَعْصَم، وإلىى القمة العليا في زمن القائم المهلي عجل اله تعالى فرجه الشُريف.
فإنه من الثقلين، يحكِّم الثقل الأكبر وهو من الأصغر، فلا فلا تبقى - إذاً - أرض إلّا نودي فيها بالتوحيد والرسالة الإسلامية.

إن آية الاعتصام هي القمة في محاور الأمر المؤكد في هذه الآيات التي
تفسير البرمان I : YA.

تتبنّى قوة المؤمنين، فتقوى الله حق تقاته غير ميسورة إلًّا بذلك الاعتصام، وحين تتفلت أفراد من المؤمنين أو جماعات عن ذلك الاعتصـام فهنا أمر
 هنا آيتان فرضاً لمثلث الدعوة إلى اللخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفصل آيات خمس فيها تنديدات شديدة بالمسودَّة وجوههم المتخلفلفين عن حبل الهـ

وَأَزَّ
 الججماميري وقاية للأمة ككل" عن كلّ تشرد وتخلف، وحما وحماية لتحقيق الواجبات الفردية والجماعية، حيث التخلف هو طبيعة الحال في أية أمة من الأمم، فواجب الوقاية لهم يفرض عليهم تكوين أمة داعية إلى اللخير آمرة



لمكان وُقِنكُمَ فعلى المؤمنين ككل تكوين هذه الأمة من أنفسهمه، انتخاباً لنخبة صالحة إن كانت كائنة، أم تكويناً لها - إن لم تكن - قلدر الكفاية
لواجب الدعوة والاممر والنهي.

وقد تعني (امن" هنا التبيين إلى جانب التبعيض، تبعيضاً بالنسبة للمسلمين أنفسهم، وتبييناً بالنسبة لكافة المكلفين، أن يكون المؤمنون المنا أنفسهم ككلٌ دعاةً الناس إلى الخير نم أمرآ بالمعروف ونهياً عن المنكر . فواجب الدعوة والأمر والنهي في الوسط الإسلامي كفائي، وفي الوسط

العالمي عينيٌّ إذ لا كفاية في دعوة البعض، ولا أقل من آن يكونوا دعاة الناس بغير ألسنتهم، وأمثو لات الحق بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم.

 الحق الحقيق بالتواصي كرأس الزاوية في التواصي الإيماني السامي و中أَنْتيرِ المدعو إليه هنا هو خير الإيمان والتقوى والإسلام المتبنية خير الاعتصام بححبل اله جميعاً دون تفرق، والجامـع لها على حدِّ قول

الذي يتوحد في الاعتصام بحبل الله جميعاً دون تفرق، فكما حبل اله اله واحد في أصله، كذلك الخير، فأمل الخير هو حبل الله كما أن حبل الهُ



 للواجبات وسلباً للمحرمات، ومذا هو رأس الزاوية في ضالحافظين لحدود اللهل نم يأتي دور الأمر والنهي بشروطهما المسرودة في الكتاب والشُّنة، فلا




 سورة النحل، الآية: 1Y0.

وايم اله أن هـنه لآل محـمـد ويأمرون وينهون عن المنكر(1) دون هؤلاء الذين يجب أن يدعوا إلى الخير

ويؤمروا وينهوا
ولقد أمضينا القول الفصل حول مذين العمادين الإسلاميين على ضوء


واضرابهما فلا نعيد(غ)
والجدير بالذكر هنا ضرورة الطاقة القوية الصامدة في هذه الأمة الداعية الآمرة النامية، ولا سيما الأخريان، حيث إن القضية الطبيعية للأمر والنهي السلطة الصالحة لتنفيذمما قدر المقدور.

لهم تلك السلطة، وواجب الدعوة والأمر والنهي كان عليهم لزاماً أولياً. إنما أقول، هي الطاقة النفسية والثقافية أماهيه من طاقات تسمح لتلك الدعوة الصارمة والأمر والنهي من وراءها . فهذه الزوايا الثلاث المحمَّلة على تلك الأمة ليست باليسيرة الهينة،


 لكلٍ جلدٌ واشتداد، فلتتزوّد تلك الأمة بكلِّ قوةٍ وسدادِ، وهزمِ واجتهادِ
(1) (1) نور الثقلين في تفسير علي بن إيراميم في رواية ابي الجارود عن ابي جعفر (1)

نهنهـ
(Y) سورة البقرة، الآلية:
(r)

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس
 . ألمُفِّحُوْنَ

وتعقيبة الآية هذه الواصفة لهذه الأمة الداعية بالإفلاح، هي من عساكر الدلائل على اشتراط المعرفة بالڭخير وفعل المعروف وتركُ المنكر للداعي الآمر النامي، فإن فاقدها أم فاقد أحلدها ليس من المفلدين، بل مو من

الفالجين المفلجين!





 بينة الوحي الصـارم وهو حبل الل المعتصـم به لمن أراد الاعتصام .



 بذلك فاختلفوا بعدما تفرقوا أيادي سبا، وفصلت بينهـم شتـى المـلمذاهـب واستعبدتهم السلطات الا ستعمارية، فأصبحت الأمة الإسلامية على سعتها وسيادتها شذل مذر أيادي سبا! وقد تواتر عن الرسول

(1) الئر المتنور Y: Y

تعني المعتصمين بحبل الله جميعاً، دون أية جماعة فإن كلّ فرقة جماعة لا محالة، فالفرقة المعتصمة بحبل الله في ثقليه هي الفرقة الناجية، وغيرها ما من المن

 وفي أخرى إن الواحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي في حمل هذه الرسالة السامية بحذافيرها .


 في لفظ آخر آلا : الجماعة الجماهة. (1) سورة النساء، الآية: ساكا

 النار إلّا ملة واحدة نتيل له ما الواحدة؟ تاله: ما أنا مله اليوم وأحسابيـ




 الها وممن أخرجه علي بن جبد العال الكركي ني نفحات اللاموت (AY) والتونسي الثشهير بالكاني في السبف اليماني المسلول (179).

 طلعت ملى رسول اله

وحربه مم المفلحون
وني إلآ تال: يا سلمان مذا وحزبه مم المفلدون يور يوم القيامة. ورواه عن الحسن حسين بن الحكم الجري وابو القاسم سهل بن محمد بن عبد الش مثله.

وترى التفرق والاختلاف في الفروع الأحكامية لاختلاف في تفهم البينات، ولأن المدجتهدين ليسوا بمعصصومين، مل هو داخلا في في تهديد العذاب الأليم؟.

كلّا، وإنما هو التفرق عن حبل الهل والاختلاف فيه أو عنه بعد البينة علماً وعتواً وتقصيراً، وأما القصور بعد صالح الجُهُد والاجتهاد - جَمْعاً بين جمعية الاعتصام التي تضـمن شورى بينهم - فلا، بل مو مشا مشكور محبور مهما كان للمخطئ غير المقصر أجر واحد وللمصيب أجران.



هنا اسوداد خاص للوجوه الخصوص، هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهـم أهل كتاب أو مسلمين حيث تفرقوا واختلفوا من بعلما جاءهم اليِّاتات، وهي
 من المسودة وجومهـم باختلاق روايات وتكلف تأويـلات ا(1) تفرقاً في ذلك الك الك واختلافاً بعدما جاءتهم البينات، وإن المسودة وجوههم هم المتخلفون عن







 أترى القائل هنا كتاب اله حسبنا رنضاً لوصية رسول الها ومي أسنى السنة وأسنّها، هو من اللذين ابيضت وجومهمه، والمعتصمين بتلك الوصية وسائر اللسنة التي حملها الـعترة الطامرة هم من الذين اسودت وجوههم؟!

الاعتصام بحبل الله جميعاً، ومن المجمع عليه ضرورياً بين كافة المسلمين
 النيرة، فسواهم سواهمم، وعلى الجملة فهذه الوجوه المسوَّدة هي من ضـمـن



 ليسوا على سواء، فمنهم من يذوق العذاب نم ينجو، وفي ذوق العذاب دون دخوله تلميح مليح أنهم لا يستحقون دخول النار ولا خلوده، إلاّل من يستحقه بارتداد وسواه من شاكلة الكفر بعد الايمان.
 فالخلود في رحمة الله هو الأبدية اللانهائية فإنها عطاء غير مجذوذ قضية الفضل في واسعة الرحمة، وذوق عذاب الله مقدر بقلر الاستحقاق فإنه جزاء وفاق قضية العدل فإنه مضيق، واللّانهائية في العذاب ظلـم فلم فإنها جزاء غير الـا وفاق.

هكذا ينبض المشهد بحوار مع المعتصـمين بحبل الهه والكفار في دار القرار، معروضة عليهم في دار الفرار، نبهة لهم عن غفوتهم، وإدراكاً بعد سهوتهم و:



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة عبس، الآيتان: •ع (Y) (Y) } \\
& \text { YO، سورة القيامة، الآيتان: (Y) }
\end{aligned}
$$

 بالحق، بسبب الحق ومصدره، مصاحبة للحقّ، لغاية الحقّ، بيانآ للحقّ،

"اخلقتهم ليربحوا علي لا لأربح عليهم|"(1)





 وتَرى ماذا يعني رجوع الأمور إلى الله، ومي في علمه وسلطانه، غير

 وانتقال هذه الحال ترجع أمورنا المخيرة لنا إلى الله مسيَّرة علينا، وكما كنا أجنة في بطون أمهاتنا دون حول ولا قوة إلّا بالها
إن الأمور المسيَّرة هي راجعة إلى الله على أية حال حيث لا فاعل لاعل لها


 فاتقوه إن توافوه بمعاصيكم ومآمبيكم. كما وإن ناساً في هذه الأدنى ربـما يُخيّل إليهـم زوراً وغروراً أنهـم (1) تفسير الففخر الرازي ^: IVY تال عله الصلاة والسلام حاكياً من رب العزة سبهانه: ...

يملكون لأنفسهم أم ولسوامـم نفعاً أو خراً دون تخويل من الله أو تمويل، إضافة للمخصوص باله إلى أنفسهم، خلعاً لبعض صفاته عنه إلى خلقه، فإلذا انحسر قناع الشك، وانكشف غطاء الرأس، واضطر الناس إلى معارف

 اختلفتا تخييراً وتسييراً .

فهنا الرجوع ليس إلًّا بالنسبة لمعرفة الغافلين، وليس حقيقةً الرجوع لأنها كائنة على أية حال.

ذلك! وأحل الرجوع هو الانعطاف والانقلاب بشيء، لا أنه كان عندك




 : الْكَسِقُوَن
 وهم أكثرهم - فسقة يُدعَون إلى الخير ويؤمَرون وينهون وقد وند لا يأتمرون أو ينتهون! نم ولا تتختص الفريضتان بهذه الأمة، بل تحلقان على كلّ الأمم

 فيهم شروطات الأمر والنهي، حيث الخطاب يخص السابق ذكرهم في
 الفرض الرسالي دون اختصاص بالدعاة المسلمين!

فهـم الأمـة الـوسط بيـن الرسـول والأمة، التـي وجبتت لـها دعوة


ذلك! مهما شملت هذه الأمة في ذيلها ربَّانيَّ الأمة الإسلاممية، فهما بين كل" الأمم الداعية في التاريخ الرسالي - خير أمة أخرجت للناس الاس وهم
 مؤمنة؟ ومتى كانوا هم كلهم كذلك نم تحوَّلوا عن ذلك! أفي العهد المكي؟ ولم يكن هناك أي مجال لأمر أو نهي اللّهم إلّا أمن الحفاظ على ألى أنفسهم وعقائدهم! أم في العهد المدني؟

والآية نازلة فيه! أم في بدايته؟ والنهاية كانت أحسن من البداية وقد تمركزت دولة الإسلام!.
نم وهم بدايةً ونهاية في ذلك العهد لم يكن الآمرون منهم والناهون إلاّلا الأقلين، وكما الحالة نفس الحالة في كلّ الأدوار الإسلامية!.
 هم خير الدعاة في تاريخ الدعوات(غ) على مدار الزمن الرسالي، لا سيما
سورة آل عمران، الآية: ع•1.

 نهم الأمة التي بعث اله فيها ومنها وإليها ومم الأمة الوسطى، وفي تفسير البرهان (Y:V (Y) القمي في
سورة البقرة، الآية: IYA.
 تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الشا

بـمن فيـهم مـن الـسـدة الـعلـيـا الرسـولية والرسـالية مـحـمـد وعتـرته

 مبدئياً بارز في دعاتهم إلى الله، وخيرهم - كما هم خير اللدعاة - هم اللدعاة
. المعصومون
فالخطاب هنا يشمل مئلث الدعاة إلى الله في هذه الأمة، والمعصصومون منهم هم رأس الزاوية، نم الربانيون، ومن نم سائر الآمرين - من الأمة والناهين
إذاً فهو خطاب يـحلِّق علـى كلّ الأدوار الـرسـالية الإسـلامية منـذ الرسول على مدار الزمن الرسالي بكل خيوطه وخطوطه.
 من سائر المكلفين مسلمين وكتابيين وسواهم.
 خاص، أن الميزة البارزة في دعاة هذه الأمة ماضية في بشارات من كتابات


 خير أهة . . تال : أمل بيت النبي (Y) نور الثقلين I (


 أنا أباركه كثيراً وانميه وأثمره كثيراً وأرنع مقامه كيراً بمحمد واثني عشر إماماً يلدمم (إسماميل) والجعله امة كيرة .

وحقَّقوه بأعمالكم ليكون آكد لححجتكم على أعدائكم تحقيقاً حقيقاً لتلكم البشارات، وإلًّا فقد يجد الطاعن منهم فيكم مطعناً والغامز مغمزاً .

 إذاً فهي ماضية في الرسول الزمن دعاةً إلى الله حتى القيامة الكبرى .

ومما يُبرهن بقاء هذه الكينونة المشرفة الماضية واقع الداعية الإسلامية من رباني الأمة مهما قلوا، كمـا واتأمرون وتنهونه" في مضـارعتهمـا دليل
 مستمر مع الزمن الرسالي الاسلامي دونما انقطاع مهما لم تكن فيهم الكفاءة بتقصير من قصّر .
 =


 ليمضوا عليهم التضاء المكتوب. هذا فـا فخرٌ يكون لجميع أصفيانه مللويا. ونه 0 § : 11 يكون بنوك عوضاً من آباثك تقيمهم رؤساء على جميع أمل الأرض، سأذكر اسمك في كلُ جيل نجيل . لذلك يعترن الك الشع الشعوب. وفي انبوئت ميلده: وحي الطفل : ستأتي أمة تزعزع العالم وتحدث خرابرابات وإطفاءات بيد ابن الأمة (راجع رسول الإسلام في الكتب النيا السماوية) .
 (1)











 تضيةً المضي في وُكُتُمْهِ ليس إلَّا لسوء الفهم وقلة الحزم. وما أجهله في تفهم معاني القرآن من يبتدر باختلاق أمثال هـه

 على مدار الزمن الرسالي، أخرجهم الها إلى الوجود في آلخر الزم الزمن بين من من الدعاة على ضوء هذه الرسالة السامية الأخيرة، فعليهم - إذاً - دعوة
(1) سورة الفتح، الآية: بو.


المؤمنين والحسن والحسين ابني علي جيج ؟ ؟ نقال القارئ: جعلت ندالك كيف نزلت؟

 وفي عن تفسير العياشي أبر بمير عنه
 عنى بها إلآل محمداً واومياءه صلوات اله علهبم. (Y) سورة الكهف، الآلية: 1.1.

الناس جميعاً إلى الخير، سواء ناس الإسلام ومن سواهم من الناس، حملا"
 كأفضل ما يُرام، حيث الدعوة في مادتها الاملا ومدتها، في عدّتها وعدّتها شاملة

كاملة.
وخَيْرُ أدوارها المححلقة على كافة المكلفين هو دور القائم المهلي من
 بعدما مُلِئتَ ظلماً وجوراً، وعلى الأمة الإسلامية على مدار الزمن وقبل آلخر
 لأنفسهم عن حُكْم الطواغيت وتعبيداً لطريق المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.


 تضربب إلى أعماق الماضي الرسالي بشارة، كذلك استمرارية استقبالية واقعاً مهـما تـخلف عن واجبهـم متتخلفون، فإنهـم لا يـعنون من كُ كُتْتُ ولا
.
وكما أن الدعاة المعصومين من هذه الأمة هم خَيْر أمة أُخرجت للناس،
فليكن كذلك من يخلفهم من الربانيين المسلمين، ثم المسلمون ككلّ"
 وانتصاباً للقمة العليا وهم المعصومون في الرسل والرسالات، وانتخاباً من الأمة هذه الأمة الصالحة للدعوة والأمر والنهي فما لا بُدَّ منه في كافة الأمم الرسالية إخراج أمة منهم لهذه المسؤولية

الكبرى التي هي استمرارية للرسالات حيث تعنيهم - فيما تعني - الّْلِيبِـج

فكما الرسل والأئمة المعصومون هـم الأمة العليا في حمل مسؤوليات
 سائر الدعاة إلى الله، الآمرين الناهين، يـجب تكوينهم في كلّ أمة، وذلك
 وربانيو الأمم.

 الرسل واحدة وأممهم أمة واحدة في أهل الدعوة مصدلراً ومسيراً ومصيراً مهها اختلفت شُكليات من فروع لهم شرعية.
中أْمَّةِ الدعوة بعد الرسل، وكما أن خاتم الرسل هو خير الرسل، كذلك



وحملتها
فقد أراد الهه تعالى قمة القيادة لهله الأمة البارعة، لتقود الناس ككلّ إلى كل" مصالح الدين والدنيا على ضـوء الاعتصام بححبل اله جميعاً وتقوى اله اله حق تقاته. فلا مُجاملة هنا ولا مُحاباة أو مُصـادفة، إنما هو أمر قاصـد هادف أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الاحزاب، الآية: به } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: Yor. }
\end{aligned}
$$

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزءء الخامس
تكون الإمامة العليا لهذه الأمة، فكما أن رسولها هو رسول الرسل ووليهم،' كذلك أئمتها وسائر الأمة.

ليس توزيع الاختصاصات والكرامات هنا كما كان ولا يزال يزعمه أهل




 جميعاً دون تفرق، بتقوى اله حق تقاته، لكي يمضضوا في طريقهم الشاقة
 عرامتها وشقوتها وشِِّتّها .



 الذي يخافون على زواله - وزيادة، وهنالك في الأخرى رحمة اله ورضوانه. وهنا (االمؤمنون والفاسقونها معرَّفين تأشيراً إلى المعلوم من أحوالهـم

 مقصرآ، وأما القصور عن الإيمان بالرسالة الأخيرة مع الحفاظ على أحل الإيمان، فهو يُدخل القاصرين في المؤمنين.

وترى بإمكان الفاسقين منهـم أن يضـروا خير أمة أُخرجت للناس،
المتوفرة فيها المواصفات السابغة السابقغ؟ كلا! :
 الأذى هي دون الضرر أو الضرر الأدون واللًّا لتناقض المستننى منه إلّا
 لكم، دون واقع الاصطدام بإيقاع الغليظ المكروه الشديد.

أم وأذى الجراح والقراح والقتل بدنياً إن يقاتلوكمه، دون ضرر الغلبة
 حيث إن تلك الأذى هي بالنسبة لتلك الأضرار كأنها لا تضر إذ لا تؤنر عميقاً ولا تجحف، فحاصل المعنى پلن يضروكم إلا ضرراً قليلاًه . ولم تذكر الأذى في سائر القرآن إلّا في قليل الضرر اللّهم إلّا إذا أفردت
 ذلك ومتى بلغ الأمر إلى المدافعة والمقاتلة وانتهى الوعيد إلى المواقعة كان المؤمنون أقوى ظهوراً وأشداً استظهاراً، والكفار أنقض ظهوراً وأضعف عماداً وأكثر استدباراً، وذلك من ملاحم الغيب ودلائل صحة هذه النبوة اللسامية وكما رأينا في ماضي تأريخنا المجيد أن اليهود لم يقاتلوا المسلمين إلّا منحوهم أكتافهم وأجزروهـم لحومهم كبني قريظة وبني قينقاع، ويهود خيبر وبني النضير وكم لهم من نظير! .



بأنفسكم وعقائدكم وكل كيانكم الإسلامي السامي


الملموس طول القرون الإسلامية حتى الآن؟.
 اعتصاماً باله - حيث تتلى عليهم آيات اله وفيهم رسوله - وبتقوى الها حق تقاته، وأن يعيشوا على طول الخط مسلمين لله، وأن يعتصـموا بحبل الها جميعأ ولا يتفرقوا، وتكن منهم أمة داعية آمرة ناهية، وأخيراً يصبحوا من الْ



فلأن الأذى هي دون الضرر فالاستئناء - إذاً - منقطع، أو مو الضصرر القليل الضئيل فمتُصـّل، وعلى أية حال فالنص يبشر باستحالة الضـر فسقة أهل الكتاب على هؤلاء المؤمنين القائمين بشرائط الإيمان، المسرودة من ذي قبل
فالانهزامات العقيدية والثقافية والعسكرية أماهيه لمن يُسمّون مسلمين


إنه ليست صيغة الإسلام والإيمان هي العاصـمة لدحامليها عن الشرٌ والضرّ، الكافلة للخير، ولا أن صيغة التهوّد والتنصر هي القاضية علا


(1) نَهِهِّا



هذه تضرب عليهم الذلة إلّا بحبل من الهّ وحبل من الناس، نم تضرب عليهم المسكنة دون استيناء، وأخرى تضربهما عليهم دون ذكر للحبلين :

 وهذه مقيدة بتلك قضيةً تقييدها وطبيعة الحال في زوال تلك الحال .






 حيث الثقف هو الحذق في إدراك الشيء ومنه الثقافة فإنها حذق في إدراك

فبِجذق المؤمنين تكميلاً لشروط الإيمان، وحذقهم في ملاحقة المؤذين من

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: سYا. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأمراف، الآيتان: 17V، 17A. } \tag{r}
\end{align*}
$$






أم وهي الذلة التكوينية حيث الفسق ذل في نفسه وذل في المجتمع الصالح، وذل عند الفاسق نفسه إذ لا يفلح الفاسقون مههما أبرقوا وأرعدوا



 عنهم الذلة تشريعاً وتكويناً، فما هما الحبلان؟.
 "احبل" تلميح بأن كل" قدر من حبل الله له عصـمته عن الذلة، فإذا اكتمل يصبح عاصماً طليقاً عن كلّ ضرّ

فبزوغ الإيمان من فسقة أهل الكتاب هو (احبلّ من اللهِ) ولمَّا يكمل، نم

 طليقة بالنسبة لكلٍ درجات الحبل : رسولياً ورسالياً، فحين يؤلا


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنفال، الآية: ov } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: } 191 \text { الالا }  \tag{r}\\
& \text { سورة الممتحنة. ، الآية: Y الآي }
\end{align*}
$$

كما في آية اللاسواء التالية، وحين يؤمن بهذه الرسالة ولمّا بكمل إيمانه تكامل عزّه، حتى يصل إلى القمة المعنية بالآيات السالفة اعتصاهنآَ كاملاً بحبل اله.




 الناس" فقط هو الاعتصام بالناس غير الرساليين، ومجمع بينهما هو الناس الرساليون معصومين وسواهم من المؤمنين حيث يجتمع هنا الحبلان مع بعضههما البعض

 تِنَ أكَّاسِّهُ ولا سيّما الثقل الأصغر رسولاً وعترته(1).

فالحبلان العاصمـان يعصـمان المعتصمين بهما عن كلّ ذل ومسكنة في كافة الحقول الحيوية ضماناً صارماً من الله وهو حَسْبُنا ونِغمَ الوكيل : وَوَنَّهِ

 الى أبي مبد اله اله . أبي طالب أقول ومذا من الثفسير بالمصداق الوسيط بين الرسول والامت، تلحيقاً له بالرسول أمام ناكيريه،

 والحبل من الناس وصيهي .
سورة المنانقون، الآلية: A.
 فإنهم مساكين فقراء في ذوات نفوسهم. وترى أن هذه المسكنة تزول عنهم كما الذلة بحبل من الله وحبل من


 والمسكنة تقول: نعم، نقد تلمح تأخر المسكنة بطليقها تأخر زوالها عن هؤلاء الفسقة، أم وبأحرى أن زوال الذلة يكفيه حبل من الهُ وحبل من
 قاصرين، وكما نرى اليهود القاصرين في مسكنة بيّنة، وهذا هو الفارق بين الذلة والمسكنة هنا، حيث الثانية هي لزام التأخر عن كامل الـا الحبلين كما هو ملموس في اليهود!.

وذيل الآية المعلّل للذلٌ والمسكنة يقرر أنهم هم فسقة اليهود، إذ لم
 حتى - وأَلْتَنگَّةً
 يختص بفسقة اليهود.

إذاً فثالوث: الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الها - يشمل كلّ فسقة





 وترى إذا السابقون كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق فما على اللاحقين




وقتل الأنبياء وسوامهم هو في مئلث مهما اختلفت زواياه:


r - الرضا با بما فعل القتلة حيث الراضي بفعل قوم هو منهم.



 سمعو أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فتتلوا فصار قتلاً وامتداء ومعصبة.



 إِلَمْتَّهِمِ


























إن اللّاسواء بين أهل الكتاب هو تضية عدل اله كما اللاسواء حاكم بين المسلمين وسائر الموحدين على شتات مذاهبهـم، فـ الَيَّوُوا أهل المل الكتاب

 فبمجرد أن فلاناً يهودي أو نصراني لا يقضى عليه بذلة ومسكنة أماهيه من أحكام الكفرة العصاة المعتدين، حيث العبرة الأصيلة في ميزان اله مي
 والإيمان ليس لزامه الأمان من ذلك الحكم العدل الحكيم. وهذه الآيات الثـلاث تحمـل عسُرة كاملة من ميزات بين موجبات

# الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس 

ومنتوجات لزمرة - مهما كانت قليلة - من أهل الكتاب، تعدُّمم أخيراً من المتقين

وهذه ضابطة ثابتة في منطق القرآن أن الإيمان باله واليوم الآخر وعمل الصالحات ليست لتهلر على أية حال، مهما كان حاملها كتابياً أو مسلماً،







 المندّدين بمن أسلم منهم.
هذا، وإلى تلك العشرة الكاملة العشيرة لأهل التقى من أهل الكتاب: 1 كسل، حيث الفاشلون الكسالى من أية أمة كتابية أو مسلمة لا تحسب -بحساب المتقين

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: Yا } \tag{1}
\end{align*}
$$




 أتول: ليسوا سواء قد لا يناسب خصوص مذا الشأن لنزول الآية إذ لم يحب الأحبار لهم حساب السواء بل كالذ حسابهم اللاسواء.
 وفيه وله وعليه وإليه في شرعة الله وكما يذكر من مهامها :
كو ا Y Y Y

 الوحي غير الخليطة بسواهـا، فهي القرآن وما قبله من آيات وحي التوراة والإنجيل .
 بإمكان مؤمني أهل الكتاب ولا سلا سيّما القاصرين منهم أن يتلوا آيات الوحي منهما؟
 قاصرين، دون الآيات التي يَعِرفونها دخيلة في وحي الكتابِ فتلاوتهم للتوراة والإنجيل تَغني تلاوة آيات اله ما لم تم تبيّن لهم منها أنها دخيلات متسربات.
أو يقال (يتلونه حسب المستطاع حيث يحاولون - فقط - تلاوة آيات الله دون المختلفات الزور والغرور.
ولأن هؤلاء هم الذين يعلمون الكتاب اجتهاداً أو تقليداً فهـم أولاء

 أن يتلو آيات اله مهما غلط فيها أو عنها إلى اللدخيلة فيها قاصراً صـادق عليه أنه يتلو آيات الها .


الله أو اله، وأما الساجدون لمن سوى الله مسيحاً وسواه فهم الضالون مهما كانوا قاصرين، حيث الفطرة الإنسانية السليمة تشجب السجود لغير الله مع السجود له.
 لها في كل" مراحلها، إلى السجود في الصـلاة لها والى غاية الخضـوع لشالها فلا تخص سجوداً خاصاً حيث الكل هو شريطة صالح الإيمان دون تبعيض .
 التثليث وما أشبه من انحرافات عن الإيمان بالهل ليس إيماناً باله، وكذلك اليوم الآخر كما هو مسرود في آيات الله.
ل 0 الإيمان لفاعل المععروف وتارك المنكر، ولأن الأمر والنهي بحاجةّ أساسية

 بعلمائهم فإن شرط المعرفة بالمعروف والمنكر والائتمار والانتهاء يحصل بتقليدِ كما يحصل باجتهاد، مهما كان على المقلد الاجتهاد السليم في

كو ركودٍ ولا جمودِ، فحياتهم كلها حركات في مسارعة الخيرات.
1



Q 9 لسابق حالهم قبل أن يكونوا مسلمين.

 وكثير هؤلاء الذين آمنوا أم هم يتحرون عن هـالح الإيمان فهم مسلمون.


 إن المؤمن مكفر وذلك أن معروفه يصعد إلى الله والكافر مشهور وذلك أن معروفه للناس ينتشُر في الناس ولا يلا يصعد إلى
(1) ${ }^{(1)}$

وقد يُروى عن أول العابدلين : اید الله فوق رؤوس المكَفَّرين تُرَفْرِفُ
 القرشي والعربي والعجمي ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله هـذا الخلق وكذلك نحن أمل البيت مكفرون لا يشُكر معروفنـا وخيار المؤمنين مكفرون لا يُشكر معروفهم||(r)








الإيمان واقعياً، أم إيمان هو قضية الفطرة السليمة والعقلية غير الدخيلة،


 قلر كفرمم دون خلودٍ لا نهائي مزعوم! .





 طائلة لإيذاء رسول الش




 أكثر، كان هلاكهم في عِدتهم وعُدتهم أوفر، فإنفاق الكا عن ثالونه المنحوس للكفر المحبط لأعماله : إنفاقاً في سبيل اله، أو الذي

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الالنفال، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { وشامداً على هرّ البرد: } \tag{r}
\end{align*}
$$

لا يبردون إذا مـا الأرض جلتّها



يزعمه أنه في سبيل الله، أو يعلمه أنه في الصدلٍ عن سبيل الله مهما اختلفت دركاتها

وذلك المثل يلمح - ضـمن ما يمثل إنفاق الكفار - إن الصرَّ إنما يصيب


أصابهم مهنة.

الهلاك لما ينفقون ليس إلاّ من خلفيات ظلمهم أنفسهم.


 فإنه عليهم آَضرّ وأَنْكَى
 ولا ظلماً منهم بأنفسهم وسواهمّ، فلا ظلم في ساحة الربوبية على ألية حاله الها فإنما الظالم هـم العباد بسوء اختيارهم . ذلك! فهم أولاء الأنكاد البعاد الذين تنكبوا المنهـج الجامع لمفردات
 والضهـلال والانفلات من عصمة حبل الله جميعاً، فعملهم - إذاً - وكلّ مـا يُنفقون في هذه الحياة الدنيا، هباءّ، إذ لا قيمة للخير إلآلا ألن يتبنّى مَنْهَج هالح الإيمان.
ذلك، والِى تحذير من هؤلاء الملاعين، المبايعين للدين بهذا الأَّركَس
 بما يضرّون إسراراً وإعلاناً :
(1) سورة غافر، الآية: اب.



البطانة خلاف الظِهارة، وتُستعار لـمن تختصه بالاطلاع على خفيّات أمورك المستسرة، فقد تكون بطانة خير فمحبورة مشكورة، أم بطانة شر"

فمحظورة محذورة(1)
 مسلمين : مُنافقين أو الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهمّ، ولكن الِّم

 بطانة للمؤمن، مهما اختصت منـرا مـه العلل لسلبية البطانة بالأعداء الألداء

 بطانةّ للمؤمنين ولا سيما في جمعية المصالح الإسلامية التي هي بـا باجلا شورى العابد من أمة الإسلام كما فصلناها على ضوء آية الـا الشورى.
 أمرنا معهم:


 أتول: ولكن بطانة الشُرُ ما كانت تقدر على إضلاله وما كان نبي ولا خلا خليفة نبي يتخذ لنفسه بطانة شُّ "همها لصقوا به.





عقيدي - خلقي - اقتصادي - سياسي، أمّا ذا من فساد واضطراب

 استطاعوا إليه سبيلا"، فإن لم يقدروا على خبالكم بذات أيديهم فهُم - لأقل
تقدير - يودّونه :


 وهلاكاً حيث يبغضونكم على أية حال:
ش
 وفلتات لسانه.

 ويا لها من صورة بينة السمات، ظاهرة الوصممات لأعدائنا الألداء، تنطق لائحة بدخائل هذه النفوس البئيسة التعيسة، تسجل المشاعر الباطنة

والانفعالات الظاهرة والحركات المتأرجفة ذاهبة وآئبة، وكلّ ذلك لنموذج
 ومستقبلنا كما عرضوا علينا في ماضينا .
هؤلاء الأنكاد اللذين يتظاهرون للمسلمين بالموودة في ساعة القوة،

 خبالاً ونثرآ لأية شائكة في طريقهم ما سُنح لهم وفُسح من شرٌ وضرٌ .
 زمن الرسول
 من المسلمين كانوا - ولا يزالون - ينخدعون بمظاهرهم الحلوة، فيلقون إليهم بالمودة، ويأمنونهم على أسرار لهم كبطانة أمينة، فجاء ذلك التنوير التنحذير، دون اختصاص بزمن دون زمن، بل هو حقيقة ثابتة تواجه ذلك الواقع المرير الشرير من هؤلاء المنافقين، أهل كتاب أو مسلمين ذلك! فهل من عقل الإيمان أن تودوهم وتحبوهـم دونمـا عائدة إلّا



 أولاء الكافرين، وذلك خلاف العقلية الإيمانية، فأنتم رأنتمه" المؤمنـون
 أنهمه، لا يحبونكم، أفحباً من ناحية أمام بغض من أخرى، ودون أن يؤتر

ذلك الحب تخفيضاً من ذلك البغض البغيض، بل تعزيزاً لبُغَضهمه، وتمكيناً لهم من خبالٍ وإدغالٍ؟.
 يؤمنون بالكتاب كله، ولا حقِّا بالكتاب بعضهه، إذ لا يتبعون كتاباتهم فضـلا

عن كتابكم.

الأمم الكتابية بوحدة الرسالات.
 يرونكم جميعاً وهم شتّى، ولكمم قوة وسداد وهـم في ضعف وبداد، ولا

جواب لهم في بغضهم البغيض إلّا :







تَتَلَوْونج
وقد تعني باء الغيظ كلا المعية والسببية، فذلك الغيظ يميت مـاحبه
 الموت، واستمرارية الغيظ تزيد فيه وتزيد حتى يميت. وفي ذلك لمحة أن استمرارية الغيظ بمزيد هي من أسباب الموت،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: 1.Y } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: }
\end{aligned}
$$

لأنها حالة نفسية رديئة لا تستطيع النفس أن تتحملها، فيوماّ مّا هي تتغلب عليها فتميت صاحبها .

وإذا كان اللغيظ في سبيل الطاغوت فالموت موتان لِصقَّ بعضِ ورَدنَ بعض، موتاً حال حياته روحياً، وموتاً يقضي على حياته الته جسمياً فيتم الموت

 وصاحبة الصدور هي التي تصحبها من الضيق والانشراح بكفر أو إيمان أم أي كان من حالات محبورة أو محظورة.
 وهي أهل الروح وعمقه؟.
علّه لأن القلوب أيضاً هي من ذات الصدور بكلِ حالاتها ومجالاتها :

فكلُّ حالة حسنة أو رديئة، منشرحة أو ضيّقة في الصدلـي بالمآل في القلوب، فالقلوب هي من ذات الصدور وليست الصدور هي من ذات القلوب.





$$
\begin{align*}
& \text { (1) } \\
& \text { سورة الحج، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: 10ع. } \tag{r}
\end{align*}
$$




 الصبر والتقوى.




 وهو الذي يُحيطكم علماً بمكائدهم ومصائدهم فتحذروهم مهما كانما إنوا أقوياء فإنهم كائدون أغوياء، وإن الهُ لا يهدي كَيْدَ الخائنين، ومو الذي يُجازيهِم بِكَيْدِهم فإنه بما يعملون مُحجيطّ علماً وقلرة.
وهنالك مِخْور الرجاء لـمسِّ المصيبة وإصابتها هو الرسول



فيا عجباه من غَفْوَتِنا وغَفْلَتِنا حين تَضْفَعُنا التجارب المُرّة من هؤلاء المنافقين مرَّة تلو مرة ولكننا لا نفيق، ونرى المؤامرات تترى علينا بمختلف الأزياء بل إننا فيها نحيق، فاتحين لهم قلوبنا، وآخذيهم رفقاء الطريق، فمن

$$
\begin{align*}
& \text { سررة الحج، الآية: A M. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: الآيا } 1 \text { الا }  \tag{r}\\
& \text { سورة الثوبة، الآيتان: 00، 101 } 0 \text { (0. } \tag{r}
\end{align*}
$$

هنا نذل ونضعف ونستخذى ونَلْقى كلّ عنت وخبال حيث يدسّ في صفوفنا .

 من السيئات التي أهابت المسلمين هي الهزيمة العظيمة في أحدل،

 وهنا تذكرة عابرة خاطفة بغزوة أحد وسبب الهزيمة، نم انتقالة إلى غزوة بدر السابقة عليها تدليلاً على استمرارية الرحمة الغالية الربانية لهذه الأمة ما قاموا بشروطها، وإن هزيمة الحرب هي من قضايا الـيا الهزيمة عن واجب

التطييق للإمرة الرسالية في حقل الحرب أم وسوالها . ومن ثم تستمر التذكرة بحرب أُحد وما خلَّفت من بَلْورَة الإيمان لقلّةِ

 للاخذل بالثأر والقضاء على العار، ومتراساً يتترسون به في تقدمات الانـا الحرب

وتقدُّماتها .
وهنا انتقالة لطيفة عطيفة من معركة الجدال والتنوير والتوجيه والتحذير، إلى معركة النضال في الميدان، إلى معركة أُحد ومن قبلها بدر. وهنا تنضسم عراك في الضمير بطيٍّ العراك اللدموية الفادحة، ومعركة الضمير هي أوسع المعارك في مختلف النضال والجدال .

 الهزيمة أيضاً عظيمة، ولكنَّما الهزيمة خلفت - رغم أوجاعها وأجوائها

المحرجة - انتصاراً معرفياً ويقظة بعد غفوة للكتلة المؤمنة، ولكي لا يغترّوا بانتصارهم الأوّل، فيتركوا شروطاته المقررة في شرعة الها
 المسلمون متحرّرين عن كثير من أغباش التصـورات الخار الخاطئة التي هي عشيرة الفتح الخارق للعادة بطبيعة الحال . فَمَيَعانُ قِيمَ وتأرجح مشاعِ
 الوقت من خلفيات تخلف عسكري عن أمر القائد الرسالي




الرصيد العظيم
(او") اذكر من ضمن الذكريات الحربية الفاشلة لفشل من المسلمين وَوَإِّ




المصالح الروحية والزمنية.
 يا رسول الهدى تنظيم التكتيكية الحربية أمَّاهيه من تكتيكات نظامية وانتظامية الوا وهامة الأمور الجماعية للمسلمين، فإنك الحاكم بين الناس بما ألكا أراك اله في كلّ


(1) سورة النساء، الآية: 1• .

وليس مجال الـُُكِم بين الناس - في الأكثرية الساحقة - إلاّلا فيما هـم فيه يختلفون من مصالح معيشية - جماعية - اقتصادية - حربية، اماهيه. فلا تعني الرسالة الالكهية - فقط - مصـلـع الـمِخْرابِ والـعبادة، بل ومصالح الحرب والإبادة لمن يتربصون بأهل الحق كلّ دوائر السوء. وكما أن تكاليف المِحْرابِ مقرّرة بوحي اله، كذلك تكتيكات الحرب
 فهذه خرافة قاحلة أن النبي


بالخروج وكان من رأيه المقام داخل المدينة!(1)
اللدر المنور (1 : (7A) اخرج جمامة عن ابن شهاب ومهمد بن يحيى بن حبان وهاصم بن





 قريش لحرب رسول الشا





 الشا سنة ثلاث وكان رأى عبد اله بن أبي مع رسول الشا وكان رسول اللا بالشهادة يوم آحد وغيرمم ممن كان فاته يوم بلر وحضوره: يا رسول الشا
＝

䜌数视

 لنا ذلك فإن شئت فاقعد نقال رسول اله
 واحد تحول منه عبد اله بن أبي بثلث الناس ومضى رسول اله اله


 رسول الش

 وفيه أخرج ابن جرير عن السدي أن رسول الش له



 الأنصاري فقال يا رسول الش اله


 الش اللف رجل وتد وعدمم الفتع إن يصبروا فرجع عبد الش بن أبي في ثلانمائة فتبعهم أبو جابر

 $=$


وكيف يرتئي أن يُغزى في عقر داره فُـُنل، ويرشده من أصحابه إلى اللخروج فلا يُذل؟ أم كيف يتبع خلاف رأيه وهو الحاكم بما أراه الل!، وقد

يروى عن حفيده الصادق Ex
=
وخرجت . . .

 الله
 الشه فقبل رسول اله
 اللخزرج اتبعوا رأيه ووافت قريش الْى احد وكان رسول الش اله


 مراكزكم ووضع أبو سفيان خاللد بن الوليد في مائتي فارس كميناً وقال : إذا رايتمونا قد

 ووقع إصساب رسول الش




 الراية أبو سعيد بن أبي طلحة فقتله علي



 الله بن جير وقد فرّ اصسابه وبقي في نفر قليل فقتلهم على باب الشعب نم انتى المسلمين من =

كلا وكما أن تَبؤًاً مقاعد للقتال كان من شؤونه القيادية، كذلك الخروج إلى تلكم المقاعد، وانتصاب الجمموع الخاصة لها كا كلّ ذلك كان من رأيه اللخاص بما أراه الله، مههما شاور المسلمين في ذلك ليشير عليهم صـالح
 المشيرين عليه بالخروج دون المشيرين بالمقام داخل البلد.

وإن لمكان القتال ومقاعدها مكانة هامة في النجاح، يجب تقريرهما
=







 وفيه أخرج ابن جرير عن السدي أن رسول اله

 ولم يده تط تبلها - فاستشاره فقال يا رسول الشا




 الش اله ألف رجل وقد وعدمم الفتع إن يصبروا فرجع عبد اله اله بن أبي في ثلانمائة فتبعهم أبو جابر

 رجع عبد اله بن أبي نعصمهم الشا ويفي رسول الشا

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزءء الخامس
على اللقائد العام للقوات الـمسلحة حيث يراهـما من الـمصلحة في صالـع
الـروب.



لقد مشى النبي بنفسه الشريفة وهم قرابة ألف تقابلهم ثلاثة آلاف من قريش، كنفس القياس

 آخرين، أمتحاناً من الله للمؤمنين وامتهاناً للمتخلفين .

هنالك واقع الغل والفششل من طائفتين أولاهما عبد الله بن أُبي ومعه
 بالمدينة للدفاع قائلاً: يُخالفني ويسمع للفتية، فيتبعهم عبد اله بـن عمر وابن حرام والد جابر بن عبد الله يوبّخهم ويحضّهم على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا : لو نعلم قتالاً لاتَّبعناكم وهم كمّا كما قال
 للإيمان فرجع عنهم وسبَّهمّ، فهؤلاء لم يحضروا القتال حتى يقال فشّلوا، فإنما فلّوا وتخلفوا .

ولـماذا ولى الرسول
 موافقون، فالمعركة معركة امتحان وامتهان ضمن أنها ميدان دفاع.

ولقد فصلت الآيات الآتية بشأن حرب أحد أبعاداً هـامة من الواقعة،

 جبير حيث تركوا قاعدتهم للقتال طمعاً في الغنيمة ففشُلوا، ومن تمَّمَّمُم


 فثبتوا مـع رسول اله هِ تفشل ولم تهمّ بالفشل حفاظاً على رسول الله
 لما خولف أمر رسول الله



 بتلك الولاية عن تلك الهوة الجارفة إذ لم تخرجا عن ولاية الله بذلك الهمّما (1)






 بالني مممنا به وتد أخبرنا الش أنه ولِّنا .
 - يعصمهم بولايته العشيرة للمؤمنين

ومكذا يجب على المؤمنين أن يتوكّلوا على الله مضيّآّ في أمر الهـ،

 محتده العظيم - يقول: ربنا لا نكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبداً، ويقول اله
 . ${ }^{(r)}$


 أو عُدَّة:


 كما قيل؟ وهو تولٌ عليلٌ يختلقه الضعفاء حيث يُعارض مُمواتر القرآن! . .
(1) سورة الإسراء، الآية: VE.
(Y) (Y) سورة يرسف، الآلية: Y\& (Y)
. $A$ : (r)
 ( (, اونتم تليل،
 نزل: اولثد نصركم الشا بيدر وأتم ضبعفاءه.





 وقد تكون وأَذِّةَ
 مستضعفون، ولكنهم انهزموا في أُحد لتركهم ذلُّهم إلى شماسهما وقد يكون المعنيان معنيين وما أحسنه جمعاً تجاوباً مع أدب اللفظ وحدب المعنى، إن الله نصركم لأنكم مستضعفون نُضَّعاً له ولأمره.
 ذلك ذِلّ بطوع الرسول دون شماس .

 ومعهم مائة فرس بأسلحة كثيرة.
 صـلابة المشركين في مكة وقوتهم وتروتهم وهم أولاء لا لا يملكون مان ما يملكـي



(1) سورة الأنفال، الآية:


.




 نصرهم ببدر، اللّهم إلّا في بدايته ولّّا يتركوا مقاعدهم.
 الكفاية بإمداد ملائكي، كأن فيهم من زعم ألاّ يفيد الإمداد إلآلا بالجيوش

 بالسلاح، وقد أبلغهم الرسول
 العون في هذه الحالة الاستثنائية في صورة تبلغ مشاعـيرهم المألوفة، وقد
 الهاتكة، والتقوى التي تربط القلب باله في الانتصار والانهزام.
 فقوله









 إن الألف المردفين هم أردفوا أَلْفَيْن آخريُنِ، مما يوضِّح آن ثلائة آلاف لم ينزلوا دفعة واحدة، فإنما "اجاءت الزيادة من الها . . . .
 فواقع النصرة كان بثلائة آلاف من المـلائكة مُنزلين من حيث تُحارب ولا
 وإنما - رأي العين.


(1) سورة النجم، الآية: هץ.
 المشركين: يا رسول الش


على أن يصبروا ويتقوا . (r)

سورة الأنفال، الآية: 9.
 (7) سورة آل عمران، الآية: با.

الفرقان في تفسير القرآن// الجزء الخامس

 في بداية أحد فأملّمم بـخمسة آلاف من المـلائكة مسوّمين كما صدقهـم في

بدر :

 والتسويم مو التعليم علامة، وهو هنا علَّه يجمع إلى علامة الدراب

بالمظاهر الجندية، علامة ملائكية تميزهم عن سائر اللجيش


كان تسويهمها على سواء أو مختلفين(1) .


ما جعل الله ذلك الإمداد المـلائكي إلّا بشرى لكـم للانتصهار ولتطمئن


 كسائر النصر
هنا القرآن - كأضرابه فيه - يحرص على تقرير هذه القاعدة الرصينة (1) نور الثقلين ا :
 ومن خلفه.
وفيه عن جابر من ابي جعفر


الـمتينة في التصـور الإسلامي، إن مردَّ الأمور كلِّها إلى اله وليس نزول الملائكة إلّا بشرى لهم واطمئنانآ لقلوبهم أنسآ بالمألوف.
: (\%)
 $\qquad$ و

فهناك غاية محدودة لنصر الله مي اُن يَقُطع طرفاً من الذين كفروا، نَفْساً
 وحاضري الأئمة وزمن الغيبة الكبرى، ولأن الطرف من الهيكل عضوٌ له ألياً



يكبتهم" :

فهنا غاية غير محدودة لذلك النصر هو (أو يكبتهم"] : يصرعهمم - ككل" - لمكان ضمير الجمع دون تبعيض كان في ليتطع، يصرعهم على وجومهرمّم'

 اللدولة الاسلامية الأخيرة العالممية حيث لا يبقى للكُفُرِ رطب ولا ولا يابس، اللّهم إلّا شرذمة من أهل الكتاب في ذمة الإسلام، لا دور لهم في الحكم رطم


 فرجه.
ذلك! ويصورة عامة الكبت كَتب على الكافرين على مدار الزمن قليلاً






أتراه كل" أمر حتى المختارة في حقل التكليف؟ ويعارضه واقع الاختيار وأدلته في الكتاب والسنة، وبراهينه العقلية والفطرية! نم ولا ريا رباط بين سلب الاختيار وموقف الحربب المحرّض فيها بتقديم كل" مكنة ممكنة، وبالصا ولا وبر
 تسييراً.

فلا رباط لهذه الجُملة ولا تعلق في تصحيح مذهب المجبرة المسيّرة،


 التهافت في النيران، فكيف له من أمر النكليف شيء؟!

أم مو أمر الأمر والنهي بعد الدعوة؟ وهمـا معها قوائم نلاث لكيان الداعية في الدعوة! فسلبها - إذاً - استئصال للرسالة عن بكرتها الديا، واسترسال للمرسل إليهم في نُكرتهم.
أم هو أمر التكوين والتشريع نم له أمر الشرعة بقيادتها في كلٍ حقولها الرسالية للداعية؟ وذلك واقع لا مردّ عنه، وهناك النصر الموعوعود والواق الـع قبل، وهنا التوبة عليهم أو تعليبهم بعد، كلاهما من الأمر التكويني الذي

ليس له منه شيء، تم وليس مشرّعاً كما ليس مكوناّ، فإنما هو رسول يحمل شرعة اله دون تخلف عنها قيد شعره، دون زيادة أو نقيصة. فالهداية والإضـلال، والثواب والعقاب، وما أشبه، كلّ ذلك من أمره




 وعقابهم، من استصلاحهم أو استئصالهم أو تدبير مصالثحهم أو تهديرها، أو تقديم آجالهـم أو تأخيرها .

 عذاب، فكان تعالى قد يأذن وقد لا يأذن تبييناً له أنه سبحانه العالم بمسائر
 وأضرابه - فيكون - إذاً - زائداً في عدادهه وعضداً من ان أعضاده . أو يأتي من ظهره من يظهر به الدين ويزيد في الممسلمين، إذ يعلم سبحانه من المغارب مطالعها ومن المغارس طوالعها، ومن أوائل التلاقع
والتزاوج عواقب التولد والنتائج .

ولقد نزلت هـذه الآية يوم أُحد إذ شُجَّت جبهته، وكسرت رباعـو واستقطرت دماءه على صفحته المباركة وهو مع ذلك حريص على دعائهم،

ومجتهد في إنقاذهم. . . أم وهو عازم على الدعاء عليهم مستأذناً ربه سبحانه فهم آن يدعو عليهم فقال: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيّهم وهو يدعوهم المّم الثى الى الله ويدعونه إلى الشيطان، ويدعوهم اللى الهـدى ويدعونه إلى الضـهاللة، ويدعوهـم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فهم ألن يدعو عليهـم فأنزل اله :

فليس له من أمر النصر الخارق لعادته، ولا من أمر الهدى والضهلالة
 فإنما هو رسول، كل" كيانه رسالة الله، دون مشاركة مع الله فيما يختص من تكوين أو تشريع بالله، ولا تفويض له في أي أمر حتى الولاية الـا الشرعية،
 يراه، فضلاً عمن سواه.

 الفصاحة ونلم في جانب البلاغة! وهو لا يناسب كونه غاية لـ (انصر الشهل فإن


النصر!
أو أن پأو" فيها بمعنى „إلَّا أنه أو "حتى" كما هـما من معانيها؟ وهو

 يوم أحد وتد شج وجهه وأحيبت ريامية نهم الما



وعذابهم إلّا أن يتوب الله عليهم أو يعذبهم، يتوب عليهم إن تابوا إليه، أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
إذاً فُ (إلاّلا هنا استثناء منقطع، أن ليس لك من الأمر شيء إلَّا لهُ .
أم و"احتى يتوب عليهـم أو يـذلبهم"، فهنالك أمر المتابعة لأمر اله، ولماذا - إذاً پأوه بدلاً عن "احتى" أو ״إلّا أنه؟ علَّه لعناية المعنين مع العلم أن عناية العطف هنا غير مناسبة، أم أنه - أيضاً - معني معهما عطفاً لكا التوبة والعذاب على القطع والكبت، فقد پنصركم الله ببدر - وما النصر إلاّلا من عند اللهال ليقطع أو يكبت أو يتوب أو يعذب، وليس لك الك فيها من الأمر


إلاّ أن، وما أقبحه تحريفاً من لا يعرف مغازي كلام اله فيختلق تجديفاً (1)
 عنت فيما احتفت بها - هي من خلفيات ملابسة في السياق تقتضيها، فيرد

 شيء فبأحرى لمن سواه.
فليس لهم - ككلّ - من الأمر شيٌ لا في نصر ولا هزيمة، إلًّا قدر ما يسعون أو يفشلون، وبذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهـم من بطر النصر



 الشا لقبول توبة أم عذاب! سورة آل عمران، الآية: ع10.

وخطر الهزيمة، ويطامنون من الكبرياء التي يثيرها الانتصار في نفوسهم ومن الزهو اللذي تتنفغ به أرواحهم وتتنفغ أوداجهمم.
فليس لهم - ككلّ - رسولاً ومُرسلاً إليهم - شأن إلاّلا تأدية الواجب في كلّ حقل، نم نفض أيديهم من النتائج








(1)

ذلك، ولكنه سبقت رحمته غضبه، كما تلمح له هذه التعقيبة (وَآَّسَّ غَنْورٍ زَّهِيرٌ ف فبرحمته يغفر ما لم يناف عدله سبحانه، كما بعدله يعذب حين لا

مجال لغفره ورحمته.







 نَعَكُوا وَمُمْ يَلْمَوْنِ


(

هذه الآبات تظهر كأنها منقطعة الصلة عما تبلها وما بعدها من عري

 سلباً ككل تلب وليجاباً لكل واجب. فكما أن جهاد النفس وسط في جهاد الكفار، كذلك آياتها تتوسط بين آيات الجهاد. ولأن الجهاد من أفضل سبل الش ومو بحاجة إلى إنفاق النفيس كإنفاق

النفس، فلا بدّ - إذاً - من النحريض إلى الإنفاق، وليس المرابي ولا سيّما بالأضعاف المضاعفة ممن ينفق، فليترك الربا نم لينفق، ثم ليسارع إلى مغفرة

الرب.
ولأن المشركين كانوا يأخذون الربا أضعافاً مضاعفة لينفقوا في سبيل
 حرب المشركين، وأن الجوّ يومذاك كان - ككل - جو أكل الربا أضـعـافـا مضاعفة، لذلك تتقدّم آية النهي عنها في هذه الآيات التسع الوسيطة بين

الغزوتين :


لقد أسلفنا قولاّ فصلاّ حول الربا بتضاعيفها وكلّ حقولها على ضوء آية
 أترى أن هذا النص يحرّم من الربا - فقط - أخعافاً مضاعفة، ليتوارى

 المضاعفة؟.

كلا تم كلا! حيث الأضععاف المـضـاعفة هـنا ليست شـرطآ لأصل الحرمة، إنما هي مواصفة لواقع كان في الجزيرة(1) وهو طبيعة الحالا في النظام الربوي
فالنظام الربوي يقيـم دورة الـمال - كأهـل تابت - على الأضـعاف الممضاعفة، فهو عملية متكررة على مدار الزمن، ومتركبة من الأضعاف
 وزادوا في الأجل فنزلت هذه الآية، وأخرج مثله عن مجامد وسعيد بن جبير .

M10 سورة آل عمران، الآيات: •شا - Ir
المضـاعفة من أخرى، فليست مقصورة على واقع الحال في الجزيرة، بل قد تضشخمت وتضـاعفت ما تضـاعفت الجـماهير وتضـخـمت، وتقدمت في في الاتتصاد الظالم الغاشم
لقد كان يكفي نص آية البقرة لدرمة أهـل الربا مهما كانت درهماً،


 أضعاف مضاعفة، والمتوافقان من الإطلاق والتقييد لا يتعارضـان حتى يقيد
 من مقيد سلبي، فضـلا عن الإيجابي كآيتنا هذه. والأضعاف المضاعفة، هي الربا المضاعفة على رأس المال في بيع أو
 تم تستمر المُصهاعفات حتى تصبح الألف آلافات دون أي حق إلاّلا مزيد الأجل، وذلك هدم لأركان الاقتصاد من أصولها .据
 بسفينة التقوى، قضـاء حاسـماً على الطغوى، فإن الإسلام يعني للأمة


 إنسان يتقي الله ويجاهد في سبيل الله ويخاف النار التي أُعدت للكانفادن الان الان
 فآكل الربا أضعافاً مضـاعفة هو مع الكافرين في نارهم المـختصة بهم،

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخخامس
حيث النـار دركات، منها مـا يـختص بالكافرين، كـما منها ما يختص بالمنافقين ومنها . . فلا يدخل آكل الربا مرا مهما كان مسلماً النار التي يدخلها عصاة المسلمين

ذلك! ولأن الربا تخلِّف ويلات بشعة لا تنجبر، وتعمل حريقاً عريقاً على حياة المجتمع فتحرقها عن بكرتها وتُخرق ألفتها، فهي نار تدخل آلـوا آكلها
.



 هاحبه إلى كفر عقيدي حين يحلل الربا بالآمل ليبرر موقفه من أكل الربا
 نار البرزخ، وأما نار القيامة الكبرى فليست الآن موجودة كما وزبانيتها لا لا لا لا لا تحصل إلًّا بوقودها وهي رؤوس الكفر والأعمال الكافرة النا فقد يعني الإعداد للنار حاضر معدات النار في حياة التكليف من الؤقود
 إعداد الجنة أكثر فإنها مخلوقة حسب آية النجم.
 طاعة له طليقة عن أي تخلف، حقيقِّ لساحة الربوبية، هي طاعة في كتابه، نم وطاعة الرسول


 علّه لأن الرحمة الربانية غير واجبة لفاعليها فهي من فضـله وليست من عدله، فهي - إذاً - غير محتـمة عليه فيمـح الترجي لها لـا لـمن أطاع اله ورسوله؟

ولكنها واجبة عليه بما كتبها على نفسه للتائبين من ذنوبهم فضـلاّ عن




 الحاضرة لها والرسول لا يَضمن الموت على الطاعة، فعلّه يموت عليها،


 استحقاقها كأمل أولى مهما كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد تعني غُلَلْكُمُ تعليق واقع الرحمة على واقع الطاعة طبقاً عن طبق

تم لطاعة الله والرسول درجات، ومهما كانت رحمة الثواب مضـمونه لمن مات على الطاعة ولكن رحمة الغفران عن السيئات غير مضـمونة إلّا لـمن تاب وآمن وعمل مـالداً تم امتدى، وكلـلك رحمة ترفيع اللرجات،


والآخرة، وكلها تتبنى طاعة الله والرسول، درجات من الرحمات بدرجات

ذلك وكما نرى هذه الغاية المترجَّاة في ست أخرى (r) من الآيات منها

فلا رجاء في رحمة لمن لم بطع الله والرسول، إنما مو للمطيع مهما اختلفت درجات الرجاء الي قمتها المعنية وللمعصومين •

تم وليس فحسب أن ؤوَآطِيعُوا . . .

: أَمِّتْت لِمْتُقَقِينَ
 الدنيا والآخرة، كما وتعم اللى مغفرة السيئات الحاصلة مـغفرة السيئات الهاجمة ولمّا تحصل في الأولى.

والمسارعة إلى المغفرة تعني المسارعة إلى أسبابها المعنيَّة في الكتاب
والسنة جملة وتفصيلاً.




(1) سورة النجم، الآية:
 (Y) سورة الانعام، الآية: 100 .

سورة الحديد، الآية: Y.

لمحنا إليه لا تخص مغفرة عن عصيان، بل وعن عروضه، نم مغفرة في
 ومسارعته.

 فإنما مي مزيد الرحمة.

 أم مو عرض السعة السطحية؟ فكذلك الأمر فإنهما كرتان معمقتان دون سطح فقط كما ليستا عرضاً فقط!.
أم مو سعة السماوات والأرض بمملثث العرض والطول والعمق الدائرية


 فعرض السماوات والأرض هو الأبعاد الكروية الأسطوانية. تم ترى أن السماوات والأرض هما بنفسهما مكان الجنة فأين - إذاً النار؟
فهل هـما متداخحلتان دون زحام بينهها مكاناً ولا مكانة، فهما لأهل
(1) اللدر المنور Y: YY - أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنلنر عن عطاء بن أبي رباح قالل


 النبي



 التعبير عن ذلك العرض : (وجنة هي السماوات والأرض)" نم وآية الـحديد

سورة نوح، الآية: YO
 اله اله




شيء فأين النهار؟ تال : حيث شاء الشا ، قال: فكذلك حيث شار شاء الشا وروى في المجمع ما رواه في الدر المنتور أولاَ بزيادة ومذه معارضة فيا فيها إسقاط المسالة لأل
 أقول: وأظن أن مذا الدليل من الراوي وقد ورد في حي حقاثق الثأويل للسيد الشريف الرضي الري (ه :
 وعلي أية حال إذا عنى (فأين الليل إذا جاء النهاره أنهما معاً موجودان لوتت واحد متداخلين في أفق واحد؟ نهنا بين البطان البان.
 واحد؟ نهو على صصتهن في نفسه لا يناسب مكاني الجنة والنار إذ ليستا تلو بعض مكانانا، لأنهما معاً موجودتاذ وإذا عنى أن بالإمكان تداخلمها في مكان واحد وزمان وانـوا واحد كما تداخل الليل والنهار مهما




 إحدامما مع الأخرى إذاً فالجنة فوق النار ومذا ما تعنيه آية النجم.
 المشبه والمشبه به، مهما تشابها في جهة أو جهاتات، وإذا كانت الـان الجنة في نفس السماوات والأرض، فهي نفسها مكاناً دون أن يشبههما .
 تداخل مهما أمكن في قدرة الله، ولكنه تداخل - على صسته - دون مرجح،

 اللخروج عن النار لمن اتقى ولا خروج في المتداخلين، بل هو عروج عن حالة سيئة إلى حالة حسنة.



فكما السدرة المنتهى هي منتهى الكون المحلِّق على السماء السابعة،
 اللجنة المأوى، سواءً أكان السماوات والأرض


 الترائي والمناداة، أم غريبين والترائي بينهما بسبب رباني كما نجده هنا بضعاف الأسباب الخلقية.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحليد، الآلية: Y) } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحاقة، الآية: YY. } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس
(1) فقد تعني الآيتان إن مثلث السعة للجنة مو سعة السماوات والأرض ويا لها من سعة لا تتصور، ونحن بعدُ عاجزون عن تقدير سعة أرضنا تماماً .
 لِلْكَفْرِنَّهُ ولكن الجنة موجودة الآن حسب آية النجم وما أثبهها، مهما كانت الصـالحـات في الججنة كمـا الطالحات في النـار هي الـمعدات للثنواب والعذابه، ولكن سبق رحمته غضبه، وسعة رحمته أكثر من عدله تقتضي في الجنة إعداداً أكثر من النار، كما وأن نفس الجنة بحاصلها وما وما سيحصل كلها

من فضل اله.
وآيات خراب السـماوات والأرض لا تخرِّب الجنة التي مي محيطة بالسماوات والأرض، مهما خربت جحيم البرزخ وجنتّه بخراب الساب السماوات ورات


وتراهم مَن همم، إنهم:



: يَمْمَوُن

 : 1

 الوضع الثلاني للسماوات والارض .
 لمحذوف هو طبعاً معروف كـــألحياة - الحالةه الأكثر سَرًا أو ضرًّا ا.
 كل" أبعاد الحياة السارة والضـارة .

فليس إنفاقهم فقط في السراء ثم هـم في الضراء يبخلون، فإنما حياتهم هي الإنفاق في الإقبال والإدبار، حين السرُ والضرَّ كحالة عامة أم في جانب الإنفاق، فهم أولاء في سرورهم وحزنهم، في يسرهم وعسرهم - وعلى ألآ الية حال - الإنفاق أنفسهم ونفائسهم في سبيل اله فلا يفشُلون وحر ولا ينجلون الا ا'جل وإن السراء لا تبطرهم فتلهيهم عن الإنفاق، ولا الضراء تضاء تضجرهم فتنسيهم، فلهم أرواح شفيقة عفيفة منطلقة من كلّ القيود والأغلال التي تقيّدهم وتحول بينهم وبين حق الإنفاق وصالحه .

وهنا يتقدم الإنفاق على سائر الست لأن له دوره العظيم العميم في عامة مسائل الإيمان ومنها الجهاد في سبيل الشا الذي يتطلب الإنفاق من خالص النفس والنفيس
 عليهم وعلى آخرين، كظماً مئلثاً للغيظ، الذي له دور عظيم في إخماد نيران الفتن بين المؤمنين، والكظم في الأصل هو شد القربة بعد امتلانلائها، فكظم الغيظ هو شده بعد الامتلاء منه بحيث كان يتفجر منه كولا شدُّه .

ف (امن كظم غيظاً وهو يقلدر على إنفاذه ملأه الها أمناً وإيمانآه(1) واما من

$$
\begin{equation*}
\text { اللدر المتور Y Y Y } \mathrm{CY} \text { من أبي مريرة في الآية أن النبي } \tag{1}
\end{equation*}
$$




جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظم عبد له إلّا ملا اله
(1)جوفه إيمانآله

وإن كظم الغيظ وهو صرعة النفس الطائشة، هو أشدُّ من كلّ صرعة،



فحلم||(8)
מألا إن الخضب جمرة توقد في جوف ابن آدم ألم تروا إلى حمرة عينيه

 سريع الغضب فإذا كان الرجل سريع الغضب سري سريع الفيء فإنها بها وإذا كان
. ${ }^{\text {(0) }}$ ( . . .

 أحب إليَّ من جرعة غيظ لا أكافي بها صا صاحبها (Y) المصلر عن أبي مريرة عن النبي (Y)
 أتحسبون الشدة في حمل الحجبارة إنما الشدة أن أن يمتلي . .





فانت حرة

 قال : خطبنا رسول الش الش
 حلوة وإن اله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنبا واتقوا النساء ألا إن بني=

فالقدرة على الإنفاذ - كما في حديث الرسول الإحسان في كظم الغيظ، حيث العاجز على الإنفاذ، الخائف منه، هو


تم وليس كظمُ الغيظ بصورة طليقة إحساناً، فقد يكظم الغيظ في حالة حاضرة ليحقد ويضطنن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة، والغضب

 والحال والفعالل، في الحاضر والاستقبال.
W وأما العفوّ الذي يشجّع على الظلم فليس ممنوحاً ولا مسموحوحاً، إنما هو العفو الذي لا محظور فيه، ولا سيما الذي يحوٌّل سيِّأًا إلى حسن والكى
=






 يومكم مذا فيما مضى .
 تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينهي فمن حسن من ذلك شيئاً فإن كان تائماً فليقعد وإن كان

وفي أخرج ابن أبي شيية وأحمد وابن حبان والطبراني عن أبي تعلبة النخشني تال قال رسول اله مني ني الآخرة أسوأكم اخخلاقا الثرثارون المتيدترن المتغيةهون.

أحسن، وذلك واجب كل" مسلم لأنه فضية واجب الإحسان في سبيل اللعوة
 يتحول الإنفاق والكظم والعفو إلى الاساءة كأن ينفق في سبيل اللهو بدلاً عن سبيل الله، ويكظم الغيظ عمن يجب تأديبه وضربه أو قتله، أو يُعفى عـي يشجَّع بعفوه إلى تخلف أكثر وأكثر، فإنما هذه الثلاث ممدلا سبيل الهّ، إحساناّ إلى عباد الها الذين يستحقونه.

 حلّها في ذاتها أم إلى غير فاعلها شخصياً أم جماعياً، ومن الثاني المعصية المتجاهر بها حيث تشجع الجماهير على اقترافها، أو الجيا الجامعة بينهما فأشد وأنكى، فذلك المثلث من المعصية فاحشة مهما اختلفت دركاتها .
 بالنفس سواء أكان فاحشة أم سواهما، صغيرة أم كبيرة.

 الإنسان عن أي عصيان ذكرُ الها بعد معرفته.

ولأن النسيان هو من أسباب العصيان فلا يجبر العصيان إلاّلا بذكر الله،
 مجرد القال والقلب قالِ والعمل خالٍ عن الاستغفار، فالاستغفار فعلّ أصله من القلب تم يظهر في القال والفعال.
 للمتساهلين، وتأنيب بمن يظن أن مناك من يغفر الذنوب إلّا اله، أو لا غافر

ويا للسماحة الطليقة الربانية، أن الله لا يدعونا إلى سماحة فيما بيننا حتى يُطلعنا على جانب عميم من سماحتّه، إنه يعفو عن كلّ فاحشة وظلم بالنفس عند الذكر والاستغفار، شرط أن:
 نتيجة النسيان بعدما ذكروا الهل واستغفروه، وعلّهـهـا المـعنّيان بـ واوَمُمْ
 جهل سائد أو تجاهل عامد، والإصرار أن يذنب اللنبب فلا يستغفر الله ولا

يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار(1)
فـ „لا صـغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار"(ץ) بل والا
يقبل الله شيئاً من طاعته على الإصرار على شيء من معاصيه||(r)
ذلك لأنه دليل على عدم الإيمان حين لا تسوءه سيئة، فالـخوف من
العقاب يبعث العاصي على الاستغفار والثدم(٪) علا
وإإنه والشه ما خرج عبد من ذنب بإصرار، وما خرج عبد من ذنب إلّا
 أحسنوا استبشروا وإذا أساووا استغفرو||(7)


. . . . المصلر عن الجمع عن النبي (Y)
 المصلر عن أبان بن تغلب تال: سمعت ألا
 اله له تبل أذ يحمده.

 $=$ يقول: ...

العاصي وتطمعه في الغفران وتئر الاستغفار.
فلقد يعلم الله ماذا خلق ومن ذا خلق، خلق هذا الإنسان بما بحيط به،
 إلى دركات من الفاحشة فينزو نزوة الحيوان، ويترك حظوة الإنسان. إن الله يعلم منه كلّ ذلك لأنه هو الذي خلقه وقلَّره، فلا يقسو عليه في
 منطفية، ونداوته غير منتفية، عارفاً ربه وما يتوجب عليه أمامه، فيأمره بالذكر
 فليس الهه بذلك الغفر الواسع داعياً إلى الترخص(1) تمـجيداً للعانر الهابط، والعاهر الخابط، ولا يهتف له بجمال المستنقع كما الواقعية البشعة تهتف له، فإنما هي إقالة عئرة واستجاشة الرجاء إليه في النفس الإنسانية كما يستجيش فيها الحياد، فهو يربيه بين كفتي ميزان الخوف والراء الرجاء، دونما رجاحة لإحداهما على الأخرى لكيلا يتأرجف. أولئك هم المؤمنون في الحق، الموعوظون الموعودون بالغفران، دون
 الأسوار، مؤصدة في وجوههم تلك الذاكرين الله ولا اللمستغفرين، فإنهم خارج الأسوار، مؤصدة في وجوههن تلك الأستار، ولكنهم - على ما هم =



 |'مرآ بشيء ينهى عنه! .

عليه - لا يعاجلون بالعقوبة، فلهم كما لسواهم مفتوحة باب التوبة إن أنابوا
 مجال للإصـلاح، أم لا يخاف منه الإفساد.
 حتى قال الوسواس الخناس أنا لها، قال : بماذا؟ قال : أعدُهم وأمنِّهم حتى الانى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الـخطيئة أنسيتهم الاستغفار، فقال : أنت لها

فوكله بها إلى يوم القيامة|(1)



لما في الصدور فيما أمركم به من الاستغفار مع التوبة . . . .





 فمن لها؟ فقام عفريت من الثشياطين نقال : أنا لها بكذا أو كذا ، قال : لـوت لها لها الها فنام آخر







إلى اله إلا العمل الصالح والتُ التوبة



 مع التوبة والاستغفار، إنما هو ترك الندم بلا توبة واستغفار.




 التاركين عمل الإيمان إلى قولته آم وعقيدته.






 بغابِره، نم ينتج من خلال الغابر والحاضر إلى مستقبل زاهر لو أن الناس
= فقال: إذا أذبت فاستغفر ربك نم ماد نقال ني الرابعة استغفر ربك حتى يكون الشيطان مو
المشسور.

 فيعود ويلنب؟ قال: يكتب عليه، قال: :نم يستغفر مينه ويتوب؟
 ولا يمل الش حتى تملوا.

اعتبروا فعبروا قناطر الـحياة بسيارات الـعِبَر، وشقِوا أمواج الفتن بسفن

- المُعْتَبر

أجل وإن في الأمم الـخالية معتبراً متبصَّراً، فانظروا إلى فراعنة التاريخ ونماردته حيث لم ينفعهم جـمعهم وسلطانهـم شيئناً ولا حـمَتهـم شواهق قصورهـم ولا ذخائر كنوزهـم، فهـم بعد أحاديث لم تبق منهم باقية إلاّلا باغية من معائر، ثم ومآثرهم الظالمة الطاغية.

## 

友
 للناس كلهم، فليس هدى واقعية إلاّل للمتقين، اللذين إذا وُقوا ببيان اتقوا وإذا هلوا اهتدوا .
ومن الفارق بين البيان والهدى والموعظة، أن البيان ليس إلاّلا عن خفاء، خفاء اللجهل بالتحق، أو خفاء التتجاهل عنه، أم خفاء التصهليق به، فالبيان أيّا كان يفيد إزالة الشبهة، والهلىى بيان لطريق الرشد، والموعظة بيان لمـحاظير طريت الرشد، فالـمتقي إنما يحتاج إلى اللهدى - حيث يتتحرى عنها - فيتبعها، نم إلى الموعظة فيتحرز عما يوعظ به، وغير المتقي يحتاج إلى بيان حتى يجتاح جهله أو تجاهله.
 التقوى، لأن غير المتقي جاهل بما يُحرِّضه على التقوى.


سورة يونس، النحل، الآية: : ov . مو .
 تفهمه ميسوراً لهم كناس، فالممعتذرون عن فهمه أو تفهمه سواء في كونهم من النسناس الخناس، أكانوا من المؤمنين به المعالين تقصيراً في تفهمه،


- ${ }^{\text {º }}$
 إشاراته ولطائفه، مهـما اختصـت حقائقه بكلٍ تأويل بالرسول وعترته

ذلك - وإلى تعبئة وتقوية وتأسية وتثبيت، رجوعاً إلى ما مضى من مآسي غزوة أُحد، وبإجابات جادة عن شططحات الأقاويل حول هزيـمته العظيمة:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الجايثة، الآية: } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلية: YА (Y) }
\end{aligned}
$$


















*


والوهن هنا وهن العزم مهما جاء في أخرى لوهن العظم وِرَبْ الِّنِّ وَهَنَ
 بالحق وتعاون في الباطل، فلا تهنوا في ملاحقة الكفار، ولا تحزنوا على ما


 ولَولَا تَهِنوأهِ تحلّق على كلّ الحقول الحيوية الإيمانية، مهما نزلت بمناسبات خاصة، كما يروى أنه أأقبل خالد بن الوليدل الوليد يريد آن يعلو عليهم الجبل فقال النبي النبي النفر فلا تهلكهم وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم اله وعلا المسلمون على الجبل فنزلت الآيةه(0)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: } 1 \text { ( } 1 \\
& \text { (Y) سورة محمد، الآية: هس. } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$




 المشركين نوتهم على الججل وكان على أحد مجنبي المشركين ومم أسفل من الشُعب فلما =
 المشركين، كما يروى أن النبي نزل عليه جبرئيل عِّ⿰亻⿱丶⿻工二又 ولا يخرج معك إلّا من به جراحة فأمر رسول الله
 فليقم فاقبلوا يضـمدون جراحاتهم ويداوونها فأنزل الله على نبيه ؤوَلَا تَّهِنُا


 علواً في المواجهة في الدربب الحارة والباردة وفي كلّ عزة وسؤدد، ولكن شريطة كامل الإيمان．



＝

 اله اله

$\qquad$
（1）（1）سورة النساء، الآية：ع•1．

（r）سورة المنانقون، الآية：

كان للباطل جولة فإن للحق دولة، كمـا أن لكتلة الإيمان وراثة الأرض
(1) (1)

فلا مسُّ القرح ولا القتل يحق أن يوهن صـميم عزم المؤمنين فإن لهم -إحدى الحسينين





 (....

 . ${ }^{\text {(0) }}$
 فـ الما زال منذ خلق الهة آدم دولة لله ودولة لإبليس فأين دولة الهة أما مو إلّا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأهراف، الآية: 1YA. } \\
& \text { (Y) سورة محمد، الآية: }
\end{aligned}
$$



بسرّائها وضر ائها بين الناس هي مناقلتهما بينهم دون أن تستقر أيام السراء في ناس وأيام الضراء في ناس آخرين

ولماذا تلك المداولة في تلك الأيام وإنما الدولة للحق دون الباطل؟
 والباطل، وإنما هي أيام السلطة الظاهرة والنصر زمنياً وليس روحياً إذ لا لا روح لغير المؤمنين فليست الدولة الظاهرة للباطل - وهي جولة الـة - تعزيزاً لموقف الباطل وتقويضـاً لظهر الحق، فإنما مي لـمصـالح وحكم ربانية يقتضيها دور التكليف، بما يحصل من تقصيرات لأهل الحق .
 بمداولة هذه الأيام علامة النجاح والفلاح على الذين آمنوا ويتخذ منكم

 الرجال، وكما عرفت يوم أحد وأيام أمياله. والواو عطفت على محذوف معروف من السياق، ومنه أن هزيمة أهل
 |'احد، وما إلى هذه من هزائم هي من خلفيات الهزائم عن عزائم الإيمان.
 وميزان لا يتأرجح، وليست الشدة أشد من الرخاء، فكم من نفوس أبيّة تتماسك فيها صابرة مئابرة، ولكنها تتراخى وتنحل بالرخاء، والنفس المؤمنة =
 بالشجرة فاكل منها فاديل إبليس على آدم.

هي الصـامدة في الشددة والرخاء على سواء، محتسبة عند اله عناءها فيهما، فلا انتصار بدرِ يُزهيهم مرحين، ولا انهزام أُحد يهفيهم قرحين .




فالصالحون هنا هـم المؤمنون المعلمون هناك، فالشهـداء منهم هـم المصطفون من بينهم، فليس الشهيد هو من يشهد الشهادتين، فكثير هم يشـهـدونهـما وما هـم بـمؤمنـين، ولا مـن يسـهـد فـعـل الواج اجبات وترك


 إيمانهم، وهم درجات عند الله، ذلك، فكذلك الشههداء في الدعاوى حيث تكفي فيهم العدالة أو الثقة.

فهم - إذاً - النشهداء على العالـمين يوم الدنيا وعلى أعمالهـم يوم



وا(الشهداءها هنا بعد النبيين هم الصديقون وأصلح الصالدين التالين للصديقين كما وهم يتلون النبيين، نم بعدهم أجمع سائر الصالحين كما في آية المنعمين

$$
\begin{equation*}
\text { سوررة الحديد، النالآية: الآلة: } 19 \text {. } 19 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

وقد تشمل الشهداء، المستشههدين في سبيل اله المخلصين الذين لا يشوبهم في هذه السبيل أي دخيل، إلاّا مرخاة الرب الجليل (1)
 بمشيئة الله دليل إن الشه يحبهم

وهكذا يمضي السياق قدماً ليكشف عن الحكمة الكامنة وراء ووَوِّلَكَ آلَّيَّاُمُ في تربية الأمة المسلمة، إعداداً لها لدور أعلى :

والفرق بين المحص والفخص أن الفحص هو إبراز الشيء عما هو
منفصل عنه والمحص إبرازه عما هو متصل به من الخليط والدخيل.



فذلك الاتخاذ وهذا التمحيص من كتلة الإيمان على مدار الزمن كما


 أصحاب ألويته، نم ومن العشرة آلاف جنوده الأصلاء.

اللدر المنتور YQ: YQ - أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الـخبر خرجن يستخبرن نإذا رجلان متونوا
 الش الش
 سورة آل عمران، الآية: 10 .

فإن (ؤِيَّحَقَ آلكَفْرِينِ) بصورة طليقة حقيقة في محقهم، ليس إلّا ملئت

 من المؤمنين المعلمين الشهلداء الممحصصين الصاملدين. الماحمقين للكافرين
 الموحدين، فقد اوالله لتمحصن والله لتميزن والشا لتغربلن حتى لا يبقى منكم
 بعضه بعضاً فلا يزال ينقيه نم يكن عليه نم يخرجه نم ئم يفعل ذلك نلا حتى يبقى ما لا يضره شيء
والتمحيص هو التخليص من الشُوائب الخارجة والدوااخل المارجة، كما المحقق مو إنفاذ الشيء تدريجياً وإزالته عن بكرته حتى لا يرى منه

فالتمحيص هو درجة بعد الشهادة والعلم للمؤمنين، عملية تـتم في

 وإيصالاً للقلب إلى كامل الصفاء، دون أي غبش ولا ضباب.

تفسير البرمان 1: المال العياشي عن الحسن بن علي الوشاء بإسناد له يرسله إلى أبي عبد اله
 الش (

 بن عبد الش الأنصاري نقال: يا رسول الشا

 سورة آل عمران، الآية: IYV.

وما لم تحصل تلك العلامة والشهادة والتمـحيص تماماً، لم يحصل

 نفسه عقابيل لم تمحّص بعد، وعراقيل لم تزل فيها، ومن المصلحة والحكمة
 لكل العراقيل، ولكي يقدر على محق الكافرين الكا وهكذا نؤمر زمن غيبة صـاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه أن نقطع
 البغية الحاسمة إلاّا بمواصلة الجهاد فياد في سبيل الله دونما فشل ولا فتا فتور حتى الا يكمل أمر المحق زمن صـاحب الأمر، فما نحن إلّا معدّين طريقه عجل الها تعالى فرجه.

我





 الـمؤمن قولة الإيمان، أم وحالته وعمليته كيفما كانت دونما دونما ابتلاء فيها،
 العلم: العلامة، لا من العلم المعرفة بعد جهل، فـ آإن الله هو أعلم بما هو العا

$$
\text { (1) (Y) سورة التعبة، الآية، الآية: } 17 .
$$

مكونه قبل أن يكون وهم ذرّ"، وعلم من يجاهد ممن لا يجاهد كما علم أنه




 وا(تنظرونها موتكم معهم فلماذا - إذاً - الوهن والحزن على هؤلاء الشهـهـاء
 التي يقولها اللسان ووزن الحقيقة في رؤية الواقع العيان، فيعرفوا رصيد الكلام بميزان الامتحان، فيعلموا أن ليست الكلمات الطائرة والأمنيات
 فإنما هو تحقيق القالة والحالة بالواقع الجبار .
وكان سبب نزول هذه الآية أن قوماً من أصحاب النبي







 أهساب النبي كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلى فيه خيراً ونلتمس الشهادة والجنة والـيا والحياة والرزق فأشهدمم


يشههدوا بدراً أو شهـدوا ولم يستشهـدوا - كانوا يتمنونون يوماً كيوم بدر يستلدركون فيه ما فاتهم من شرف المسعاة، وفضـل الشهادة المبتغاة، فلما
 وأثنى على الصابرين منهم والقائمين بجهاد عدوهم. نم وفي الآية مسائل نلاث:
كيف يُرى الموت وليس الموت مما يرى، إنما هو واقع يحصل للأحياء فهم مدركوه من غير أن يروه؟ نّم ما هو النظر بعد الرؤية؟ وهي هو وهو
 وقتلهم لهم كفر فكيف المؤمنون هكذا يتمنون؟ . 1 - رؤية الموت هي رؤية أسبابه لجماعة من المؤمنين الذين لم يقتلوا في الجهاد، لا الموت نفسه، وأسباب الموت الظاهروة في النضال كلها
 بالسّلام، وكل هذه مما يرى، وكما في رؤية إبراهيم الخليل ذبح إسماعيل :
 بتقديم سبب الذبح. ذلك، نم وهي رؤية قتلاهم يتساقطون وهي أحرى بكونها رؤية للموت.

ومن نم رؤية قتلهم أنفسهم حين قتلوا، وهي درك الموت ولمسسه في أنفسهم، ورؤية الموت هنا قد تعني كلّ هذه الثلاث

 تَنُّرُونَ
وأما أمل التمني للموت، فهو ينحو منحى حسنى الاستشهاد في سبيل

الله وهي إحدى الحسينين، ولا ينحو نحو عملية الكفار، فللشهادة واجهتان انتنان، بذل النفس في سبيل الله من قبل المؤمن دون تقصد للموت، وإنما يقصد إحدى الحسينين : إماتة الكافر أو الموت في سبيل إماتته وإحياء الإسلام، وهذه واجهة مقصودة .
والأخرى غير مقصودة وهي أن يقتله الكافرون، ابتذالاً لنفسه وهدراً فيخسر به المسلمون ويربح الكافرون، وتمني الموت في في سبيل الله لا يعني إلّا الأولى، والثانية هي تمني الكافر أن يقتل المؤمنين


 حتف الأنف وذلك حسن، وإنما يقبح لو تمنوا أن يقتلهم الكفار .
 وإزاحة لتمني القتل الذي هو فعل الكفار، ولمّا يفترق الموت عن القتا لـتل يعمه وحتف الأنف كما هنا .

 لقد خلطت جماعة من المؤمنين الدعوة بالداعية فزعموا انتهاء الدعوة بقتل أو موت الداعية فانقلبوا على أعقابهم، كما كما حصل بالفـل الفعل حين نودي
 وهذه الآية وأضرابها تبيّن أن اللدعوة هي الاأصيلة الثابتة، ومهمها كان
 يحملها الرسل تلو بعض، فلا تموت الدعوة بموت داعية لأنها من الله ومو حي لا يموت.

فلما انكشف ظهر المسلمين في أحد - حين ترك الرماة قواعدهم بغية

 فنادى منادٍ (أن محمداً قد قتل|"(1)
 الناس يوم أحد عن النبي



 من أنصرف يا رسول اله واجل" قد اقترب؟ فرق له النبي الْ وعلي 层
 يحملون ملى النبي النبي



 مذا جبرئل وميكائيل وإسرافيل في الملائكة رسول اله جبرئل



 فإذا ارتحلوا تالْ: هو ذا وسكر محمد وجاء الرعاة والحطابون فدخلوا مكة فقالوا راينا صسكر محمد نزلوا يقدمهم فارس على فرس أشقر يطلب آثارهم فأقبل أمل مكة على أبي سفيان يوبخرنه =

ولقد كان لهذه الصيحة الإبليسية وقعها الشديد المديد على المسلمين، فانقلب جماعة منهم على أعقابهم حربياً أو نفسياً وهي أخطر وأشجى .

 عليه تأدية رسالته كما حمّل، تم عليكم تأديها كما حمّلتم، فإذا أدّى رسالته
 اللدعوة ولم تقتل بموت الداعية.
 الحياة والدعوة باقية، وكذلك محمد الخلق أجمعين

إن محمداً رسول من عند الله، جاء ليبلغ عن الله، فاله باق وكلمته باقية مهما مات الرسول أو قتل فكيف ترتد جماعة ممن آمن على أعقابهم فينقلبوا خاسرين؟!.

وليس الإيمان بالرسول والحبب للرسول إلاّل لرسالته القدسية، فلا
 بظهره والنبل متواتر عليه دون حراك!، ورأينا التسعة الذذين أفرد فيهم = الناس نادى علي 据







ينافحون عنه ويستشهدون تلو بعض، وكل هذه التضحيات حباً للرسول لمكانة الرسالة.

والمؤمنون الصالحون، العارفون رسالة الله، دائمون في الإيمان بها والحب لها مهما مات الرسول - (1)

والانقلاب على الأعقاب ليس يعني فقط انقلاباً عن الحرب إلى المدينة، فإنهم انهزموا ككل مهما حارب من حارب حتى النفس الأخير . إنما الأصل هو الانقلاب نفسياً الذي صـاحبها عند الهتاف إإن محمداً قد قتله فقتل بذلك الهتاف إيمان البعض ووهن آخرون، حيث أحس البعض أن لا جدوى بعد في استمرارية القتال، وكأن بموت محمد أو قتله انتهى أمر رسالته، فانتهى - إذآ - أمر الجهاد.

فالارتداد في هذه الممعركة الحربية على الأعقاب مو من خلفيات الانقلاب النفسي الرديء، ما قلّ منه أو جلّ، فكل تحولة الا وقالته وفعلته بذلك الهتاف، انقلاب على الأعقاب مهما اختلفت الدركات. وهذا درس يحلق على كل" الزمن الرسالي، تسوية بينه وبين الزمن
 كما هم متمسكون زمنه، بل والمسؤولية في غيابه أكثر مما كان في حضورهه،
 والنضال في بسطها وتحقيقها وتطبيقها
لقد انقلبت جماعة على أعقابهـم في هتاف أُحد، فقيلت قيلا فيلات مي ويلات على الكتلة المؤمنة، وكما قالوا قولات هي من رجولات إيمانية.
(اقال أناس منهم لو كان نبياً ما قتل، وقال أناس من علية أصحاب النبي


 ذلك، وقال أهل المرض والارتياب والنفاق حين فرّ الناس عن النبي

 على ما قتل عليه محمد


رَسُولٌ . . .
وكما انتهى إلى عمرو بن طلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين
 الله

رسول الله واستقبل القوم فقاتل حتى قتل (0)







 انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك . . .

انقلبت جماعات من النمط نفسه بعد وفاة الرسول


الاحتى إذا دعى الهُ كلمحة من خنقة أو وميض من برقة إلى أن رجعوا على الأعقاب وانتكصوا


 بمقام رسول اله اله مهاجر آل أبي قحافة خير من المهاجري الأنصاري الرباني ناموس هانـي الشم بن عبد منافل|.

ذلك! والرسول ذكرهم في خطبة الغدير بما ذكرهم ومنها المعاشر الناس
 انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الها اله الشاكرين، آلا وإن علياً هو الموصوف بالصبر والشكر تم من بعده ولدي من

صلبه|(1)
ذلك الرسول



 والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة أعلن بها كتاب الها اله جل (1) نور الثقلين (: • ع ع عن الاحتباج للطبرسي بإسناده إلى محمد بن علي الباقر . . . 䌁解

ثناءه في أفنيتكم في ممسـاكم ومصبحكمم، يهتف في أفنتكم هتافاً هـارخاً



(1) . بني قيلة أهضم تراث أبيه وأنتم بمرأى مني ومسمع ومنتدإ ومجتمع
 جوار رحمة ربه وقبلها أنها مشمولة للتنديد الشديد في آية آلا الانقلاب، فمئلا الزمان تشمله، انقلاباً في زمنه وبعده زمن الأئمة، وبعدهم زمن الغيبة.

 ثبت، ومنهم من أنكر موته وهو بمرأى المسلمين كاللخليفة عمر (فلما توفي
 أن رسول الله
 أن قيل قد مات والله ليرجعن رسول الله رجال وأرجلهم، زعموا أن رسول الله

 تلا هذه الآية"
 على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت إليه وتالت : أثقولون.

 فواله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاما أبو بكر يومئذ وآخذ الناس عن =
 إنه سبّب موتـه؟(1) وإضـافة القتـل إلى الـموت هي لـلإجـابة على سـماح = وتعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وصرفت أن رسول الشا ونه أخرج اليهقي في الدلاثل عن عروة قال : لما توني النيه


 علمت أن مذه الآية أنزلت قبل اليوم وتال قال الشَ لمحمد

ويا لثقافة عالية للخليفة في تأويل القرآن لا تمنعه عن الجهل بنصوص الآيات في موته، ولا
تمنع حتّه عن الخطا في موتا! .


 بيده ويقول: إن رجلاً لقي هذا في اله فقد أبلى وأمذر وكان القرح اللني يمسهه رسول اله
 الـَّكَكِينَ






 الرسول انشغل بها من موته ولا دور لها إلا بعد موت الر الـا

 يشهد عليها بآخر أممالها وأنه مو الذي حملني على اذن قلت ما تلت.

الانقلاب بقتله المسموع، وتقديم الموت لمحةة إلى أنه هو الوارد بحقه، وأخيف هنا إلى القتل لكي يرد على خلفيتهما المتخيلة وهي الانقلاب على الأعقاب، وأنهما على سواء فيها لو صدقت وحقت.
 ولو قال هأفإن قتل "ل لم يرد مورد الموت، فالجمع بينهما يجممع الاستنكار لخلفيتهما المشتركة المزعومة.


 حيث يشكرون هذه النعمة السابغة في الضراء كما في السراء.

 تلمح هذه الآية أنه خيّل الِى بعض البَ
 رسالية ربانية في واجب الحكمة العالية التربوية أن يدوم الرسول برسالته في شخصه حتى يقضي ما حمّل منها دون إبقاء! .
فهذه الآية تؤنب تلك الجهالة في الآٓجال ولا سيما أجل الرسول، مهيا





سورة آل عمران، الآية: عمران، الآية: ع107.

اللثلاث، إحالة لهله الكينونة مهما كانت بصيغة الماضي، إذ لا صيغة سائغة له إلاّلا الماضي الذي يستقبله المستقبل وآن تَيُوتَّه و(انفس" تعم كافة النفوس الـحية لـمكان واَّن تَيُوتَّ إضـافة إلى نفس النفسس الدالة على حياة. فكما الإحياء بإذن الله كذلك الإماتة، فإنهـما من
 لأقل تقدير ليس إلّا بأذن الهُ

والإذن هنا تكويني، سواء أكان دون وسيط فهو أمره التكويني، أم بوسيط كأسباب الموت - ميتة وحية - فهو أيضاً أمره التكويني مقارناً لأسباب الموت
نم كتابه المؤجل، فلا يعجل قبل أجله ولا يؤجل عنه، وبين الأجل المحتوتوم والمعلق عموم من وجه.
ولأن (تموته تعم الأجل المعلق إلى الأجل المحتوم، إذاً فـ (مؤجلا")
 الثاني بأسباب ظاهرة من خلق الها . فقد ترى أسباب الموت الظا الظاهرة تتوارد على نفس ولكنها لا تموت، أم لا ترى أسبابه، أم ترى أسبابابآ لما دون الما
 الظاهرة وسواهـا - في حساباتنا - للموت وعدمه للموت وعدمه، ولا فرار عن الموت بسببه الخفي الرباني، أجلاّ محتوماً أو معلقآ، وإنما الفرار عن الأسباب الجلية إذا لم يؤمر بها مئل القتال في سبيل



$$
\begin{equation*}
\text { سورة البقرة، الآية: الآية: 190. . } 190 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

وعل" (الشاكرين" تعني - مع من يريد نواب الآخرة وهم التجار - تعني بأحرى من لا يريد بعمله لا نواب الدنيا ولا نواب الآخرة إلا

 بأيديكم - ولا أخروياً قرره اله لأهل طاعته .
 أجل الـرسول الأجلِ
 . اكسَّكِرِينَ
 تم الثواب هو نتيجة العمل أيآ كان، مهما غلب استعماله على النتيجة اللخيّرة، فعمل الدنيا ينتج لها كما عمل الآخرة لها ، وأين عمل من عمل وتواب من نواب.

 فالإرادة التي لا يحول بينها وبين المراد حائل مسيّر هي العمل محتماً .




(r)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإنسان، الآية: } 9 . \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: 1£^. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ويُرِدهِ في كلّ منهما تعني - فقط - كلاً منهما، نم ومريد الدنيا للآخرة هو مريد الآخرة، وحسنة الدنيا هي الحياة الحسنة التي هي مزرعة الآخرة وليست مزرءة الآخرة حتى تصبح جمعهما جمعاً بين الضدلين.





 فمن أقبل على الدنيا بوجهه كله ونآى عن الآخرة بعطفه، فكدح للدنيا
 الآخرة، ويعاكسه المقبل على الآخرة بعمـل الدنيا والآخرة فإنه مـمن
(ايرد الآخرةه" .

ذلك مهما كان مريدو الدنيا دركات ومريدو الآخرة درجات، فقد يؤتى كل" قدره. ولماذا ؤنُزَتِهَ يُنّا للثواب المراد دون تبعيض؟.

لأن المؤتى على آية حال ليس كلّ الثوابَ، فإنه موزّع بين أهليه في الدنيا والآخرة، مهما كان نواب الدنيا ضئيلاً قليلا أمام نواب الاب الآخرة الجليل .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراء، الآية: } 19 \text { (Y) } \\
& \text { Y• سورة الإسراء، الآيتان: 19 (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآية: •Y. }
\end{aligned}
$$



ذلك، وأما من أراد نواب الدنيا والآخرة، مستقلاّ كلّ عن الآخر، نهو عوان بين أهل الدنيا والآخرة، وله في كلّ منهما قلر ما قدم لها ما ولا ولا يظلمون
نفيراً .


تنديد شديد مديد بالذين وهنوا مع الرسول واستكانوا، ثالوث من التخلف عن الإيمان وهم يدّعون الإيمان.
 ولكنها - كما يشهد رسم خطها - انقلبت عن معنى الجزأين إلى ما يقارئهيا وهو (اكم من بني" مما يبين أن كثيراً من النبيين قاتلوا في سبيل الها وقاتل م معهم ربيون كثير

 عبرانية تعني المعلم وهي من الألقاب المعزّرة اليهودية. والفارق بين السلبيات الثلاث أن الوهن مو ضهعف الإرادة والتصميم،
 واصلوا في قتالهم كمسؤولية شرعية مهما كانت النتيجة الهزيمة الظاهرة، أم وقتل أنياءمم، إذ هم ميّوا بين الدعوة والداعية.

 الإصابات كما كانوا يحاربون في غيرها



 الككون، بل مي بين السكون والكينة ولكلّ" وجه أربياً ومعنوياً، ولكن الثاني
أصح أم هو الصشيح ولا سيما أديياً(1).
 واستكانة، ومنا يوتخون على هله الوقيعة الوقيحة تحريضاً لهم ألن يستنوا بسنة الريين الككير اللين قاتلوا مع نبين كينير .



ذلك تولهم ومم على ما هم عليه من صامد الإيمان ونابت الاطمئنان،

 على القوم الكافرين.


(1) وجه الأول انه في الأصل استكن تم زيل مليه الالْف، ولكنه غير وجيه مهما صع معناه بتعمل وتكلف، ووجه الثاني انه في الالهل استكين فبدلت الياء بالألف فصار استكان.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس



ومن نواب الدنيا هنا الغنيمة وانشراح الصلدر والثناء الجميل وتثبيت الأقدام والنصرة على القوم الكافرين
ومن لطيف التعبير وعطفه هنا بعد اعترافهـم بالإساءة بحضرة الربوبية
 والتقصير إحسان في حقل العبودية، كما الاستكبار عن ذلك إساءة بحضرة الربويية، مهما لم تنله سوء ولا أذى .
牦 آكتَّمِرِينَ






 لِكَ



 شَنَّ"





نَتَنَقِبُوْ خَسِرِينَ لقد طال الحديث حول الهزيمة في أُحد حيث أخذت أبعاداً عميقة في
 العظيم ببدر وانتظارهم العميم أن يهزموا على طول الخط ولا ينهزموا . لذلك نرى اللسياق يستطرد في أخذ المؤمنين بالتأسية تارة وبالاستنكار
 للهزيمة خامسة وهكذا الأمر .

فهنا ينهى الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا كيلا يرتدوا على أعقابهم فينقلبوا خاسرين، وترى هـلا تكون طاعة الككفار في نفسـها انقلاباً على الـى
 المنهية هنا؟.

إنها طاعة في قولة أو فعلة تنجر إلى الارتداد عن صالح العقيدة، كما أن خطوات الشيطان تقدمات للإشراك باله أو الإلحاد في الها والمستفاد من الآيات التالية أنها طاعتهم في اللحوق بهم(1) واللجوء
 أكتَّهرِينَّهُ وطاعتهم فيما أرعبوهـم عن أنفسهم وأرغبوهم عن قتالهـم :


 محمد رسولاّ لم ينهزم". وعلى أية حال فطاعة الكفار ولا سيما حال الهزيمة العظيمة كهذه،

.
لقد انتهز الكفار - من مشركين ويهود - الفرصة الفريسة في تلك

 الأجواء لبلبلة القلوب وخلخلة الصفوف وزلزلة الإيمان والاطمئنان. فقد يخيّل إلى ضعفاء النفوس من المؤمنين إمكانية الحفاظ على إيمانهم

 الخطوة الأولى.

 ذلك تأمين لقلوب المؤمنين القريحة عن الهزيمة، وتما وتحريض على

 النبي

قلبه الرعبل|(1)

 ابو سفيان والمشركون يوم آحد متوجين نحو مكة انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق =

ذلك، والقلب الخاوي عن الإيمان، المليء من الشرك، مرعوب أمام
القلوب المؤمنة المطمئنة بطبيعة الحالل، ما قدّم المؤمنون شرائط الإيمان والتزموا بها .





ويا له من تعبير قدير نحرير حيث يرسم مشهد الحرب كما هو، فلا يذر حركة في الميدان، ولا خاطرة في النفوس، ولا سـمة في الوجوه، ولا
 وصورتها وسيرتها وكل ظاهرة منها أو باطنة.

 وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا .
(敫 فقد أصبتموهم بـحسهـم إذ يرونكم أكثر ممـا كنتم تحسّباً آنّ المـلائكة المسومين منكم، حيث سوموا وعلموا أنفسهم كلّ علائم الجندي المحارب في صفوفكم




 سورة آل عمران، الآية: 1 ال

وإصابة ثانية هي إبطال حسهم عن بكرته قتلاّ، فإن احستهل| تعني أصاب
 فإنه صيغته نفسه، ولا الإصـابة الأولى فقط فإن صيغتها مي نفسها، بل بل مو
 الإصـابتان همـا من فعل الله كما وعد، وليست القلة القليلة عدة وعدة مـما تأتي بواحدة منهما .



 الرسول
 بانتظار، والغنيمة المتروكة بعد الانتصار.


 آلْدُنِيا تاركين المقاعد المقررة إلى الغنيمة، فاغتنمه المشركون فتراجعوا

عن هزيمتهم إلى عزيمتهم للانتصار .
 المنحوس والآخرون ابتلوا ببلاء الهزيمة ولكنهم ظلّوا صـامدين .
 القتال، وترى كيف ينسب ذلك الصرف إلى الله والانصراف عن قتال العدو محرم في شرعة اله؟.

إن ذلك الصرف هو من فعلهم لـما انجرفوا في هوّة الثـالوث: فـــلاّ وتنازعاً وعصياناّ، وهو من فعل اله حيث ترك نصرهم بـلهم بالملائكة المسومين، ووكلهم إلى أنفسهم.

كما إنه - كذلك - صرف جماعة آخرين عن مواصلة القتال لمّا وهنوا وحزنوا بما انهزموا وظنوا باله الظنونا، صرفاً بصرف، حرفاً بحرف، هنا هـا وهناك جزاء وفاقاً .

 بعدما وبخكم لأنكم كنتم مقاتلين في سبيل اله مهما أخطأتم فإنكم - بعد -


女
 : فَبْرِ" بِمَا نَعْمَوْونَ



والإصـعـاد خـلاف الـصـعود كـمـا الإضـراب خـلاف الضـرب، فهـو الانصراف والذهاب بعيداً - هنا - عن المعركة فراراً دون قرار، لا سيما وهم زاعمون أن الرسول
 الالتفات على أحد دون پإلى أحده لتعني خلاف اللفتة الحربية، فهم حين

اللذهاب لم يلتفتوا على أحد من المشركين ليواصلوا في قتالهم فإنما أدبروا إدباراً وفراراً.
 منبهأ أنه حي قائلا: : إلي عباد الله ارجعوا إليّ عباد الله ارجعو|ل(1)" ولأنه لم يصعد ما صععدوا فهو - إذاً - في أخرافـم من جهتين.
وقد تلمـح پافأثابكمه" أنهـم امستجابوا له فرجعوا - وكمـا في الأثر -
وقالوا : والله لنأتينهم ثم لنقتلنهم فقال رسول الله
 وترى ما هو الغم المئاب به، ثمم ما هو المبدل عنه؟.

الأمر الذي لا بدّ منه في الغم الأوّل أنه هو الغم الثواب الصوابِ حيث يخلّف سلب الحزن على ما فاتكـم وما أصابكم، فتراه الندم على ما فشلوا وتنازعوا في الأمر وعصوا الرسول الحزن على الفائتة والمصيبة وإن كان يخففه! .

ولكن الممبدل عنه وهو بطبيعة الـحال غم قتال الرسول يجاوبب الندم على ما كان، تناصراً في إزالة الحزن، مهـما كان بضـمنه غم الهزيمة وانفلات الغنيمة.

فالغمم الثاني هو انفلات الغنيمة والهزيمة العظيمة والإصـابة الفادحة،
(1) اللدر المنتر AV : Y عن ابن عباس قال صعدوا في أحد فرأوا الرسول
 أخراكم فرجعوا وقالوا . . . فبينما مم كذللك إذا أتامم الثقوم وقد أيسوا واخترطوا ونما سيونهم
 أقول: تفسير الغمين بهذين خلان الإثابة في الغم الأول فلا يصغى إليه، والحق مو اللذي |ستفدناه من الآية.

وكل ذلك أمام غم الرسول الإمام لا يحسب بشيء، فلقد تناسوا الحزن على
 استمرارية النضال وجبر كل" انكسار في تلك الهزيمة.
 للإنسان أيَا كان، ولأن ذلك كتاب وليس ليخطأ المصاب - سواء أكان بفعل

 . ${ }^{(1)}$ (1) . .
ولكن غم الأسى على ما مضى من الفشّل والتنازع في الأمر وعصيان الرسول
 وما أهابكمبا


 هي فوق كل" غنيمة ونصرة.


 وهم يزعمون أنه قد قتل ففشلوا وأصعدوا، حتى أدركهم في أخراهم وهو يناديهم: (إليّ عباد اسه ارجعوا . . .".

حيت تتحمل الباء كلا البدلية والـبيية، فكما أن الغغم الأول بدل عن الثاني، كذلك مو مبب
.

ويا لها من إنابة مصيبة دورها في تناسي كلّ حزن ومصيبة، كما وأن فتح مكة المكرمة أنسى كلّ المآسي السابقة عليه واللاحقة به، فأين ذلك





نعاس لطيف فيه خلاص عما تعبوا:

هنا انقسم النذين مع الرسول
 فالطائفة المـغشوة بالأمنة النعاس بعدل إنابة الغغم، هـم الـمثيابون بالغـم
 وثابوا، وقبلهم الذين صمدلـدوا دون أي تقصير، وئالث هـم الطائفة الثانية في








 الشا فناموا ويقي أناس من المنا الفين يظنون أن الثقوم يأتونهم نقال الشا يذكر حين الخبرمم النبي

هي بدل عن (أمنةه أو عطف بيان أم صفة، وهي على أية حال تضيق دائرة الأمنة بالنعاس والنعاس بالأمنة، فقد ينعس الإنسان دون أمن نعاساً من شدة الفتور والمرض، ولكنه نعاس يؤمّن .

فالنعاس ظاهرة باهرة من رحمات الله، فحين يلمّ بالمـجهدين المرهقين المفزعين وإن لحظة واحدة يفعل في كيانهم فعل المعجزة حيث يردهم الثى

حياة جديدة، ويسكب في قلوبهم الأمنة وفي كيانهم الراحة(1)

 نعاس، طالما يتشاركان في نازل النعمة الربانية رحمة على المسلمين ولقد غشاهم - كلهم - النعاس أمنة منه يوم بدر، وتفرقوا في أُحد إلى الى ثلاث: منهم من نعس دون تغشية ومو السنة قبل النوم، وآخرون بتغشية مي


 خارجون عن النعاس وغشيانه.
 رسول الله ولا شرعة اله! تم المواصفات الثا ولا أصله!. أم هم المنافقون أصحاب عبد الهل بن أبي الذين تخلفوا عن حرب أُحد (1) روى الترمذي والنسائي والحاكم من حليث حماد بن أبي سلمة عن ثابت من آنس عن أبي
 وفي لفظ آخر عن أبي طلجة : خشبينا النعاس ونحن في في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه . سورة الالنفال، الآية: 11





 رجعوا إلى المدينة قبل الدرب فكانوا في بيوتهم عندها، فلا تصدق في حقهم الآيتان.
فهم إذاً ضعفاء الإيمان، لا مؤمنون تماماً ولا منا فقون تماماً، بل هم عوان بينهما ، طائفة متزعزعة الإيمان حيث شـغلتهم أنفسهم وأهمتهم إذ لم يتخلصوا بعد من تصورات الجاهلية وهم مؤمنون، وليس إنهم تخلوا من الها
 يشاركوا في النضال.


تصميم واضح ولا مدف صالح إذ لم ينصرهم الله فانهزموا أذلة صغاراً.
وهنا مواصفات لهذه الطائفة تقرر موقفها العوان:
1
 لمصلـحياتها النفسية، فلا يدينون دين الـحق إلاّلا لأنفسهـم لأنه عامل غير مغلوب، يدورون معه ما درت عليه معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قلّ" الديانون.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة آل عمران، آلآية: الآية: 1 } 100 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

لح الحقق هو من أنحس الظن وأتعسه، وهو ظن الجاململية الناكرة لوحدة الربويية، ظناً أنها مقسمة بين أرباب عدة، فلنا إذاً من الأمر شيء! . ر وأمر التكوين، ومن الأخير أمر الغلبة كما من الثاني أمر الحق، وإذا كان لنا كمسلمين من أمر الغلبة شيء فلماذا الهزيمة الفادحة؟ وإذا كنا على الحق
 شَئَّه(1) وأنت رسول، فبأحرى ليس لهم من الأمر شيء وهم متخلفون عن أمر الرسول الأمر هنا أنه أمر اله، فلا بدّ وأن يشركنا الله به في بعض أمر أمره ومنه الغلبة
 فالمؤمن وسواه سواء في الغلبة وسواهـا، فإنما لكلّ أسبابه المتعوّدة دون نصرة من اله خاصة لقبيل الايمان!.
 الخاصة بالله إلى الله، نم الله ينصر المؤمنين إن أقاموا شرائط الإيمان، وحين يصبح الإيمان في هوّة السقوط أمام اللّاايمان، والمؤمنمنون موفون بشرائط الإيمان فقد ينصرهم الله كما نصرهم في بدر وهم أذلة. ع - ع لتعرفهم وهو :
" - 0 . . . . .



وقد يعنون بالأمر هنا أمر الانتصار أو الحق أو تحقيق وعد الله ناكرين
 القتل بعد الهزيمة، حيث القتيل ليس له هكذا قول، أم وتعني ما قتل من قتل منّا وقد قتلوا، والجواب:
Q.... فليس القتل صدفة عمياء وفوضى جزاف، إنما هو مكتوب كما الموت،





أجل، وإن القتال في سبيل الله لا يعجّل أجلاّ، كما الفرار من الزحف
 الله، وليس لنا أو علينا إلّا المضي في طاعة الله مهما كلف الأمر . فالحذر في غير الصواب لا يدفع القدر، والتدبير فيه لا يقاوم التقدير،
 حال في الوقت المقدر لهما .
وهنا سؤال يفرض نفسه هو أنه لو انحصر الموت بإذن اله دون تدخل
 أية حال، وليس القاتل - إذاً - إلّا عاملاّ من عمال اله في إذنه للموت؟. والجواب أن الأجل بين محتوم ومعلّق، ولا مرد للمحتوم سواء خرجت من بيتك في سبيل الحق أو الباطل، فقد يأتيك الأجل المقرر .

فالتارك للقتال خوفة عن القتل ليس يتركه الأجل المحتوم بتركه وسواه. وأما الأجل المعلق، فقد يعلق على محظور محذور كالأسباب المحرمة للموت فحذار حذار منها، فإن مات بذلك الأجل فبتقصيره تكليفاً وإذن اله تكويناً، وقد لا يأذن فلا يموت، أو يعلق على سبب مشكور فبتطبيقه واجبه أْمام الهُ وياذن الله، وقد لا يأذن فلا يموت. فالموت بأجل معلق على تشريع الله وتكوينه موت محبور حيث أذن اله
 إذا كان باختياره، وهو لا محبور ولا محظور إذا لم بكن باختياره.

ففي ملتقى المشيئتين الإلهيتين للموت هو مشكور وصـاحبه شهيد، وفي مفترقهما أن يموت دون إذن في شرعة اله فليس مشكوراً وهو محظور إن أقدم عليه بعلم واختيار .
 فعل الكافر فكيف كتب؟ إنها كتابة تكوينية بما يعلم الله أن نفوساً يموتون الـون عند أجلهـم قتلى، ولا تنافي هـذه الكتابة في علم الله وتقديره اختيار المتقاتلين في القتال، فلا القاتل مسيّر ولا المقتول، بل هـ هما مخيران المان في

 مجمع الكتابتين



فليس كالمحنة محك يبتلى بها ما في الصدور ويمحّص ويصهّر ما في القلوب، فتنفي عنها الزيف والرياء، ويكثفها على حقيقتها بلا طلاء ولا أي خفاء، وهذا هو حق التصحيح للتصوّر فلا يبقى فيه غبش ولا خلل ولا



المتولون هنا هـم الرماة العصاة الذين تركوا مقاعد القتال التي قررها عليهم رسول الله التقاء الجمعين، فهم أولاء الموصوفون في آية مضت وأخرابها، فلم يكونوا


 والمؤمن مهما أخطأ ببعض ما كسب فاستزله الثيطان، فهو بعد مؤمن، ليس كافرأ ولا منا فقاً معاندين، وكما يخاطبون في آيات تالية بخطاب الإيمان. وهذه ضـابطة نابتة أن كلّ زلة تخلّف زلة أخرى إلّا أن يتاب عنها، فمكاسب السووء غير المـنجبرة بالتوبة تستزل أصـحابها في أضـرابهاها، وبأسوا وأنكى.

ولعل" من بعض ما كسبوا هنا ما جال في نفوسهم أن رسول الله يحرمهم أنصبتهم من الغنيمة فاستزلهم الشيطان بهذه الزلة التي كسبوها، . فعصوا الرسول (r)

نور الثقلين 1: بهع ني تفسير العياشي من زرارة وحمران ومحمد بن مسلم من





 يوم أُحد لا تبرحوا مكانكم فترك بعضهم المركز ولقد مفا اله عنهم حين لم يعاقهبم =

ذلك ولكن الآية تصور صورة دائمة للنفس البشرية حين ارتكاب الخطيئة أنها تفقد ثقتها في قوتها ويختل توازنها وتماسكها فتصبح عرضة لكا لكل عله من الوساوس والهـواجس وعندنُذ يـجد الشيطان سبيله إلى هـذه النفس الفاترة، فيقودها إلى زلة بعد زلة، حتى ينقطع بهم في تيه الضـلالة ومتاهة الغواية .
 أخطأوا، وتاركون لقسم كبير من الكبائر وهم في خضمّ القتال في سبيل الله :


= بدر نهذه رخحصة بعد التشديد.






 يُحِبُ أَمْتَوَكِلِنَ









(Y) سورة آل عمراذ، الآية: ع10.
(1) سورة آل عمران، الآية: 100.

من المؤمنين لا المنافقين، فالمنافق لا يخاطب أبداً بخطاب الإيمان، وقد يخاطب بخطاب الكفر، إذ هو كافر في قلبه مهما كان مسلماً بلسانه فليس

من المؤمنين
والمنافق لا يشاور بحضرة الرسالة وقد أمر الرسول الْ
 أمر الرسول وليس المنافق في أية درجة من درجات الإيمان.




 إلى قول المشركين وسائر الكافرين، فذلك الثالوث من الكفر المنحوس له
 وبكأن عندهم أماناً عن مضيّ تقدير الله، منعة عن الموت المقتدر أم أم



 في الأرض هو مطلق السفر أم مطلق سفر الخخوف في جهاد وسواه، و وأَّ كَانُوْ غُزَّى الُ مطلق الجهاد في سفر أو حضر .
(1) سورة آل حمران، الآية: 180.
(Y) سورة النساء، الآية: 1.1.

فليس الضرب في الأرض أي سفر، إنما هو الإنجاد في السير والإيغال في الأرض، تشبيهاً للخابط في البر بالسابح في البحر لأنه يضرب في غمرة الماء شقاً لها واستعانة على تطعها .
إذاً فهو السفر الشاق في غزو كان أم في تجارة، دون الأسفار المريحة التي ليست فيها أية صعوبة نفسية أو جسدية، فإنها يعبر عنها بالسفر .
 يدل على اختلاف الموت عن القتل .
فهل هما متباينان، فالقتيل غير الميت والميت غير القتيل؟(1) أم بينهما عموم مطلق، فكل قتيل ميت وليس كلّ ميت قتيلاّ؟ لكلّ وجه، وقد يساعِّ الند الأوّل أن القتيل إن كان في سبيل اله رجع يوم الرجعة ليموت، وإن كان في غير سبيل الله رجع كذلك وكما في المستفيضة : (ايرجع من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاًا . .

ولكنه يبقى السؤال بالنسبة لـمن يقتل خارجاً عن السبيلين كاصطدام

 عوان وهم الأككرية الساحقة.
تم الموت لا يعني إلاّلا خروج النفس عن البدن بأي سبب كان، فإنما





 من انذ يرجع حتى ينوق الموت.

اشتهر في غير السبب الظاهر للموت بالموت، وفي الظاهر بالصلب والغرق

 لا يشمل القتل لتعديه ولكنه يشمله اعتباراً بحاصل القتل وهو الموت وليس الِّ الما

إلّا بإذن الها
بل والموت على لزومه يشمل القتل على تعلّيه اعتبارآ بالحاصل عنهما

 الموت بالقتل تباينهما كلياً بل هو عموم مطلق .


 فيهما خوف الموت أو القتل، تجميداً للحياة الحركية في سبيل المصـلـ الح الهامة المعنية لكمال الإنسان؟. قد تعني "إخوانهمه" كل" من لهم بهم صلة الأخوة نسبية أو سببية أماهية، قولآ يعني الميت والقتلى من المسلمين الذين كانوا من قبل كافرين، يقولونها

 أنفسهم، تحسرأ على ما أهـابهم في القتال، مهـما كانتت مفروضة عليهم حفاظاً على خفة الكفر .
 (1) سورة آل عمران، الآية: بع|.

في الأرض أو غزوهمه، وكما قالوا لهم - أي : لأجلهمه، بعدما مـا ماتوا أو
 أجمل وأجمع وأوسع لهله الدعاية المجمدة للطاقات، بئاً لهله الدعاية في صفوف المجاهدين في خطوط النار، ولكي يربحوا الحرب لأنفسهم.
 لا تؤنر فيكم تلك اللدعاية الكافرة فتتدفقون إلى الجهاد، أصبح ذلك حسرة

في قلوبهم.


 الثاني غير مقصودة ولا معلومة لهم، فإنما هي غاية ثابتة مهـما لم يشعرورها
 فإنهما لهـم عانيان حسرة على حسرة في تلك القالة الغائلة، فحين يسمع أقارب هؤلاء الميت والقتلى الكافرون هذه القالة يتحسرون كما القائلون. وحين يذيعون هذه الشبّهة بين المسلمين فلا يجدون لها موضـعاً عند
 فهم يتحسرون أن خخاب كيدمم وغاب ميدهم عن كتلة الإيمان.

 وهنا „قالوا . . . " من الفوارق الرئيسة بين ضفّة الإيمان والكفر، فلا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الآحقاف، الآية: } \\
& \text { ( } A \text { : (Y) }
\end{aligned}
$$

يرى المؤمن في نضاله إلاّلا إحدى الحسنيين، والكافر متحسر في موته أو قتله إذ لا مولى له ولا رجاء إلّا هذه الدنيّة.

فالمؤمن الصالح مدرك لسنن الشه متعرّف إلى مشيئة الشه، متعرّق في حب الله والثقة باله، عارف أنه لن يصيبه في سبيل الله إلّا ما كتب الها الها وأن ما أصابه فيها لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يتلقى الضراء بالجزع ولا السرّاء بالزمو والهلع

وعارف أن مسال التقدير والتدبير والرأي والشورى، كلّ ذلك قبل





ويا له من توازن بين الكدح والسعي، والتسليم أمام الواقع الممضاة من الله، فهو يعيش بين الإيجابية والتوكل فيستقيم عليه خطوه ويستريح عليه

ذلك - وأما الفارغ قلبه من هذه المعرفة والطمأنينة، فهو يعيش مستطاراً

 الأرض أو لم يغزوا فيخسروا التجارة والحربا


ففي حين يعيش المؤمنون المجاهدلون إحدى الحسينين، هم عائشون
أحدى السوأتين .



 يَيْمَعُونِه، ولا فارق - إذاً - بين القتل والموت، إذا كانا في سبيل اله، ولا تقدّم لقتل على موت أو لموت على قتل إلّا ما يتقدم منهما على إلى ما ماحبه في سبيل الهه فيقلّم صاحبه - ميتاً أو قتيلاً - في سبيل اللهـ ولكي نعرف تلك المساواة تتقدم (امتم") بعدما تأخرت عن (قتلتم" تأشيراً إلى أن الأصل فيهـما مو سبيل اله، وقضـاء النححب موتاً ا"و قتلاً في هـذه

الـبيل
فإذا الموت كائن لا محالة فموت في سبيل الله أو قتل خير - لو علموا واتقوا - مما يجمعون من الدنيا التي لها يتأخرون عن الجهاد تخخوّف الموت والقتل لما جمعوا من زهيد اللنيا ووهيدها زهادة في الآخرة اليا والمجاهد في سبيل الله تشمله مغفرة الله ورحمة الله سواء أمات على فراشه، أم ضارباً في الأرض لمعاشه، أم قتلاٌ في ميادين الشرف والكرامهة،





لقد لأن الرسول

ورحمه، وهنا عرض موجز عن ذلك اللين المكين المتين مع ضعفاء المؤمنين، دون المنافقين النين لا يعرفون ليناً ولا يُعرف في شرعة الحق لهم لين.
 والزائدة بلا فائدة بائدة في القرآن العظيم! .
 حيث المو قف كان يتطلب أعلى قمـم الرحمة الربانية، فكـما أن وَعَفَا ألمَّ
 الرسالية مع هؤلاء العصاة الذين هزموا هالك المؤمنين في المعركة وجاؤوا بالبوار والخسار .

وتلك الرحمة العالية كانت لزامأ لتلك الرسالة الغالية، كما أن "ولو" تحيل سلبها عنه إلى الفظاظة وغلظة القلب.

وترى إحالة الفظاظة وغلظة القلب بالنسبة للعصاة المـجاهيل لا تحيلهما بالنسبة للمؤمن الضهرير الفقير اللذي يستقرأ الرسول (1) الحكيم، كما افتري عليه ذوداً عن ساحة الرسالة القدسية تلك الوصمة الغاشمة.

فمن الشروط الرئيسة لصـالح الرسالة ولا ميما هـذه الأخيرة الـجامعة العالمية، أن تكون لها جاذبية شاملة تجذب من بالإمكان أن ينجذلب إليها فيهتدي، فضالٌ عمن آمن ولّمّا يكمل إيمانه.

ومن الصعب جداً كمستحيل أن يلين القائد مع جيش يتحمس للخرو في البداية تم يضطرب ويخالف عن أمره ويضعف أمام إغراء الغنيمة وأمام

إشاعة مقتل القائد وينقلب على عقبيه مهزوماً هزيلاً ذليلاً، ويتركه قلّة قليلة يثخن بالجراح وهو يدعوهم في أخراممم، وهو مع كلّ ذلك ولك لا يفزّ
 عَظِيدرِ(1) والعظيم عند الها هو إله العظمة - لو عح التعبير -! فليس ذلك إلّا أن أدركته الرحمة العاصمة الربانية كما أدركته العصمة الرسالية فلان معهم بكل لطف وحنان، فما من أحد رآه أو عاشره إلّا امتلا الٌ الدا

 وغلظة القلب هي الفظاظة في الـجوانح، فما من أحد يغلظ قلبه إلّا وقد تفلت منه الفظاظة مهما راقب ودائب، فلا بدَّ للداعية أن يكون لين الجوارح
والجوانح •

ذلك! ومع كل" هذه يأمره الله تعالى هنا بمزيد اللين والرحمة بمئلث من زائد العناية:
 فعلوا وافتعلوا وفتكوا وهتكوا، ولكنما العفو من جانب الرسول
 ذلك حقاً شخصياً يعفو عنه صـاحبه فيعفى عنه، بل هو بين المـرسل والرسول، ولذلك:



(1) سورة القلم، الآية: ع.

. ${ }^{(1)}$
ثم ولا فحسب اللين والعفو والاستغفار، بل:
r -
تشويقاً لهم إلى كامل الإيمان، حيث تجعلهم - وهم عصاة - في حساب
 أمر الأحكام الشُرعية زمن الرسول الا أمرها بوحي اله فإنه الشـارع لا سواه، فإنما هو الأمور الزمنية التي لا لا نصّ
 هنا أن يشاورهم في هذه الأمور لمصلحة راجعة إلى الأمة على مدار الزمن. تم وليس أمر انتصهاب خلافة الإسـلام - مهـما كان من أهم الأمور الإسلامية - ليس داخلاً في نطاق ذلك الأمر، ومثلث الأمر إمرة وسياسة

 آية الشورى .

ذلك رغم ما سبق قبل قليل من شورة معهم في مرة خطيرة مرة أنشأت فتا في عضد الوحدة، إذ رأت مجموعة - من جرّاء الشورى ومخال
 القيادة الرسالية أن تنبذ الشورى معهم عن بكرتها بعد المعركة، التي أعطت


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (Y) سورة الثورى، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

ولكن الإسلام - وهو ينشئ أمة خالدة ويعدها لقيادة البشرية - عليه أن يجعل مبدأ الشورى أهـلاّ يرتكن عليه في كلّ شاردة وواردة، وكل خاللجة وخارجة.
وهذه الآية نصّ قاطع لأمر دلّه أن الشورى مبداً رئيسي لا يقوم نظام
الإسلام في قيادتيه الزمنية والروحية إلّا عليها .
صسيح آن الرسول المتلقي عن الله ليس ليحتاج إلى شورامهم، كما وأن
 الشورى من القائد قد تشير المقود تدريبآ له كما قد تشير القائد إلى ما يغفل




ذلك! فقد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن ألمن أراد أن يستن به من
 نعيده هنا .

لقد أمر الشه رسوله يأتيه وحي السماء، لأنه أطيب لنفوسهم حيث تكبر عند مشاورته، بأنه يهتم بهم كأنهم مشاركوه في رسالته. كما ولم يؤمر بمشـاورة العابد من أمته، بل مشـاورة مؤلاء العصـاة الممجاهيل، مما يبرهن على مغزى تلك المشاورة أنها فقط لصالك الأمة (1) الدر المتنور Y: • - - أخرج ابن عدي والبيهي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال:


 الرسول ومما يبرهن على ذلك (وشاورهمه" دون „تشاور ولياهمم" حيث الثـاني تشاور وتفاعل بين جانبين دون فضل لأحدهما على الآخر، ولكن اششاورهم"،
 الكاملة للرسول فضهلاً عما بعد رسالته، بل لحاجتهم إليه أن يتدربوا في غوامض الألمور كيف يتشاوروا .





المدينة للحربب، وانقطع بئلث الجيش عن الانر الخرو
 عزمت بوحي اله، دون آن تخاف أحداً خالفك في الأمر كما حصل في ابن أبي سلول.
ومنها أن لا دور للتوكل على الله إلاّلا بعد تقديم كلّ" المساعي في سبيل

.
ومنها ألا يتكل الإنسان على ما اهتم وقدّم، بل وعليه أن يتوكل على الله في إمضاء ما يمضي دون استقلال لنفسه ولا استغلال، بلا بل هو توكل على

(1) سورة النجم، الآية:

ولقـد كانـت هـنه سُـنة رسـالية زمـن الـرسول
 ضوء الشورى، مفيدين غير مستفيدين إلاّا تدريباً أريبآ(1)

أن تشير عليّ وأرى فإن عصيتك فأطعني (r)
فما استشارته
قوله
هكذا تربى الأمة بالشُورى بينهم وتدرب على حمل التبعة، لتعرف كيف
 تظل كالطفل والقاصر تحت الوصاية، فكما يأمر بمواصلة التعلم والتعقل، كذلك بالشورى بينهم في هامة الأمور وعامتها لصالح الأمة على مرّ الزمن، ومشاورة الرسول كا اعتبرهم كأنهم لهم شأن من الشأن في الأمر عند اله وعند رسوله وعنـ وعند الناس، نم ليختبر مدى عقولهم في صالحهمّ، ومن نم إذا شاورتهم في الأمر فقد حملتهم على اجتهاد جماهيري في صـالحهـم فإذا أصابوا صـدقتهم وفي

نور الثقلين 1: ه ه ع في تفسير العياشي أحمد بن محمد من علي بن مهزيار قال : كتب إلى أبو



 يعني الاستخارة.


 الأسارى يوم بدر .

ذلك بهجة لهم ونهجة في حياتهم العقلية الإسلامية، وإن اخطأوا أرشدتهم إلى هالح الأمر بما أوحى الها إليك.

وما أحلاه وأحناه عناية بأمرهم في شورى الأمر وهم العصـاة، لكيلا يعتبروا أنفسهم بعد خارجين عن نطاق الأمر، اجتذاباً لهم أكثر واجتلاباً إلى الى الى الى أمر الشُرعة الربانية دون مجانبة وابتعاد عنها لأنهم كانوا عصطاة الا


 اختلاف الأنظار في الأحكام غير الضرورية، فلتشملها الشورى. فليأخذ القواعد المسلمون، روحيون وزمنيون، درساً نابغاً من سّنة الرسول العلمية والعقلية، فضلاُ عن سيادة القوة الزمنية، وليحسبوا للأمة الإسلامية
 مهـما كان مـائباً هو خائب حيث يخسر عطف الأمة واستصلاحها لمـعرفة مـالحها عن طالحها، ويخسر نضوج العقلية بينهم فهم كالطفل تحت الولاية في الأمر .
كلّا! وإن على القائد أن يقود المقود إلى ما استأهله للقيادة، حتى تسود مختلف القابليات والفاعليات في الأمة، فـ آكلكم راع وكلكم الـم مسؤول عن رعيتهل| والراعي بحاجة إلى صائب الرأي فيمن يرعاه.

 وإن يَهُرْكُمُ أنَّهُ لا تـختص بميادين النضـال الـخارجية بل وبأحرى

بميادين النضال النفسية، فما لم تكن النصرة الربانية لم يوفّق العبد في أي حقل من الحقول الحيوية الإيمانية، فردية كانت أو جماعية، ورإن يُنْرُرُمُ
 مغلوبة مخذولة ومرذولة .

فـ (إذا فعل العبد ما أمره اللّ الله معاصي اله فحال الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصية فيتركها كان تركه بتوفيق الله تعالى ذكره ومتى خلى بينه وبين المعصية فلم يخل بينه وبينها حتى (1) يرتكبها فقد خذله ولم ينصره ولم يوفته

نم ؤْلَا غَلِبَ استغراق في سلب أي غالب من دون الله، سواء أكانت النفس الأمارة بالسوء أم سائر شياطين الجن والإنس، حيث تنتظم وَفَلَا




وترى ما هو دور (الكمب" بعد سلبية مطلقة لأي غلب؟ والغلب المحظور هو (اعليكم" لا \#لكمب"؟

 [M الشا


$$
\begin{align*}
& \text { مِمرّان: •] •17 نقال: .. . } \\
& \text { سورة الانعام، الآية: IV } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخخامس


إذاً فتلحيقها بجار لا يعني التعدية، سواء في ذلك ا(على - أو - ل - أو

 حيث اللام تعني الاختصاص لسلب الغلبة بللك المورد الخاص، صـيا صدقاً كما


${ }^{(0)}$ ( . .
فليست \#لكمب" لتعني (اعليكم"، إنما مي لكم اختصاهـاً للسلب بكم
 نصر وخذلان، وليس العوان بينهما - دون نصر ولا خذلان - ينا يناسب ساحي

 كما في الأمور المسيّرة غير الميسّرة للمكلفين سلباً ولا إيجاباً.





$\qquad$
(v) سورة الحج، الآية: ^ب.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الأنفال، الآية: } 70 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة يوسف، الآية: Y) }
\end{aligned}
$$



 أعماق الماضي سلباً عن مئلث الزمان، حيث تسلب الغلول عن الكينونة الرسالية ككل وبأحرى هذه الرسالة السامية، فليس - إذآّ - سلبآ للجواز الـواز وتثبيتاً للحرمة فحسب، بل مو سلب لإمكانية الغلول للنبين . والغلول مو تدرع الخيانة كما الغل : العداوة، والغل مو الاغتيال: القتل، فما كان لنبي أن يغل ولا أن يغل وله أن أن يغل ويقتل في سبيل اله من يغل أو يغل أو يغل إذ كان يستحق الغل .
فالخيانة بأية صورة من صورها وأية سيرة من سيرها مسلوبة عن النبيين، سواء أكانت خيانة في النفس أو النفيس، خيانة عباد الله في حقوقهم، فإن الأمانة هي من اللزامات الات الأولية الرئيسة للرسالة

 وكيف يخون الله شرعته وخلقه أن يأتمن الخائن، وما هو إلّا جهلا أو

تجاهلاً أو عجزاً تعالى الهس عن ذلك علوآ كبيراً . فالآية لها دور طليق بالنسبة لمطلق الخيانة عن ساحة النبوة على مدار



(1) سورة الحاقة، الآيات: £ £-£ .

 المصلر أخرج ابن أبي شيية وابن جرير من طريق سلمة بن نيط عن الضسالك قال بعث =

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الڭخامس
 . وشنار ونارل(r)
وإن رضا الناس لا تملك وألسنتهم لا تضبط آلم ينسبوه يوم بلدر إلى آنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره الها على القطيفة وبرأ نبيه من

وأن تهمة الغلول - الوقحة - كانت من العوامل التي جعلت الرماة
 سبقت يوم بدر بالنسبة للقطيفة الحمراء وساحة النبوة منها براء، فهنا يأتي النص بحكم عام ينفي عن الأنبياء إمكانية الغلول فضلاّ عن خاتم الأنبياء. ولقد تقولوا عليه قولة الغلول حتى أنه كان يقول: الّو كان لكم مثل أحد ذهباً ما حبست عنكم منه درهماً أتحسبون أني اغلكم مغنمكمب". ويقول الا إسـلال ولا غلول|(o) ولم يضـمـن الإغائة لـمن يـغل يوم
= تسم الفي، ولم يقسم لنا فأنزل الشا الآية. المصلر أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مباس تال بعت النـي

 فالان تال كلا إي رايت عليه عباءة تد فلّها ، وني نتل آخر ، بل هو الو الآن يجر إلى النار في هباءة فلها اله ورسوله.
 أرسل في أثري فرددت نقال أتدري لم بعثت إليك لا تصيين شيئاً بغير إذني فإنه فلول ومن ومن يغلل
 المصلر ذكر لنا أن نبي اله كان يقول: . . .




القيامة(1) وهو الشفيع فيه.
ولقد أثرت آية الغلول وأضرابها في نفوس الجماعة المؤمنة أثرآ عميقاً


 يؤتى من غل بمـا غل، سواء أكان قولاً أو فعلاً أم شيئًا غل فيه، حيث

 كسبت" ممـا يدل على أن الـمكاسبب يوم الدنيا هي بنفسـها الجزاء يور يوم الآخرة، أن تظهر بملكوتها تحولاً لها إلى الجزاء بنفسها

: (4in
(1) المصدر أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وابن جرير واليهقي في الشعب عن أبي



 القيامة على رقبته رقاع تخفف فيقول يا رسول الش افثني فأقول لا أملك من الش ثئيناً قد أبلغتك.


 النبي
 كلاّ والذي نفس محمد بيده أن الشملة التي أخلما والما من الغنائم تبل قسمتها لتلتهب عليه ناراً. المصلر وقال هليه الصلاة والسلام.

فكيف يسـاوى بين ضفتي الرضـوان والسخط من الله، أن يبعث اله اله الساخط عليه كما يبعث الراضي عنه، أم كيف يبتعث الذي مأواه جهنم
 رسول الهـلى الغلول وحـاحبه في سخط من الله وقد باء ورجع في أولاه

وأخره بسخط من الله!

 هي ما يرقى عليه فيرتقي كما وجلّ آيات الدرجات تعني درجات ديات الرحمة

والرضوان(1)




 والعقائد والصفات، فإنها مما عملوا كما في آيات؟ لأن لادرجاتل تعم
 متعاكسة في تأثيرات، فالدرجات الذاتِاتية تنعكس على الأفعال والصفـات،
 ذواتهم وحالاتهم وأفعالهم وصفاتهم، فالمؤمن درجته مرتفعة والكافر درجته




متِضعه، كلّ ينال درجته باستحقاق فلا ظلم ولا إجحاف ولا مسحاباة ولا جزاف في الدرجات الخلقية المسيرة ولا في الخلقية المـخيرة، التي تؤثر في
 درجات عند الله عندية العلم والثقدير والتدبير، فلا تخفى من درجاتهم خافية بحضرة الربوبية إعطاء وجزاء وبينهما عوان.
 كذلك يدرج بهم إليهما لأنهم أصول الخير والشر، بهم يدرج أهر أهل الخير الثى


 آية يتيمة لا نظيرة لها في القرآن، بشأن الرسول اليتيم المنقطع النظير، يمن الله فيها به على المؤمنين، ترتكن في ذلك المن على قوان اعد اريع 1 - (إذ بعـث فيهم رسولاً منهمه" فـ (الـمؤمنين" هنا طليقة تعـم كل" المؤمنين على مدار الزمن الرسالي الأخير من أي العالمين كانوال الوا من الجنة
 في البشرية.
 بين الرسول والمرسل إليهمّ، فقد تعني طليقة المسجانسة، غير المناحرة (1) نور الثقلين 1: 7•ع في أمول الكافي بسند متصل عن ممار الساباطي قال سالت أبا مبد



سورة الانعام، الآية: • •با .

لاختلاف الـجنس بين الرسل الأصليين والـمرسل إليهمّ، حيث تكفى المجانسة في الرسل الوسطاء، جناً في الجن وسواه في سواه، نم الرسالة المحورية هي لقبيل الإنس، والرسولاً منهم" تحمل بعدي البشرية والمري والرسالية، فهو بشر كما أنتم، وهو مؤمن فيما أنتم، فاصطفاه الله من البشر المؤمنين رسولاً فيهم، لا إليهم فقط فإنه رسول للعالمين من البنة والنـا سواهم من المكلفين أجمعين.

 وبين المؤمنين هي صلة النفس بالنفس، واقعة بينه وبين قليل منهم، وواجية واجبة

 هذه الصلة، فالمنة - إذاً - مضاعفة في إرسال رسول من أنفسهـم، بهـهـ المواصلة النفسية النفيسة بينهم وبينه المؤمنين لكانت الخيبة في هذه الرسالة ذات بعلين، حيث المسجانسة بين

 أقوى من أصل المجانسة، ولو كان رسولاً منهم لا من أنفسهم لقلت العائدة
 جميعاً، فذلك ثالوث من انتقاص الرسالة أن يكون الرسول مؤمناً مؤمناً غير




Y Y Y Y

 - إذاً - رسالة التلاوة التابعة لآيات الها في نفسه وأنفس العالمين .

ا وأخلاقهم، أعمالهم وكل ما لهم من قالات وحالات وأفعال وصفات.
 حيث العلم الذي ينبنى الزكاة مو خالص العلم وصالحه، وقد يقدم التعليم



 مؤمنين ليسوا بحاجة إلى رسالة فإنها تحصيل لحاصل، فغير المؤمن هو الذي يحتاجها حتى ينقلب مؤمناً، وهو ليس فيهم! قد تكون هـا مذه نظيرة
 يحسب مؤمناً قبل الإيمان، نم يتكامل إيمانه بواقع الإيمان بالقرآن ، تم
 مزيد الإيمان بعد إيمان.

$$
\begin{align*}
& \text { r سورة الثنمس، الآيتاذ: }  \tag{1}\\
& \text { مورة النمل، الآية: } 9 \text { الآلاء }
\end{align*}
$$

والثلاثة الباقية مي آيتنا وآية الجمعة (Y) والبّا والبقرة (101).


سورة البقرة، الآلية: Y.
سورة النساء، الآية: YYا

ذلك، مهما كانت رسالته إلى العالمين أجمع من يؤمن ومن لا يؤمن،
 - ${ }^{(1)}$

ولأن الـمنة ليست إلاّا على ما فوق الواجب، فضـلاّ بعدل عدل، فقد حملت هذه الرسالة السـامية واجبب الدعوة ونفلها، جانـا جامعة بين العدل والفضل قدر الإمكان منهما والحاجة إليهما للعالمين أجمعين، ولا نرى منّا
 الغالية المتعالية، فهل يخلد بخلد
 رسالة اله فكيف لا يكون أميناً لدى الهُ بعدما أتمتنه برسالته العليا! . فالانشغال بغلول الغنيمة وغير غلولها - وهو السبب المباشر لقلب

 فليمت خجلاً التافه السخيف الرذيل الذي يمس من كرامة ذلك الفضيل بغلول في ذلك التافه الرذيل

 عصيان الرسول وخسارة الحرب.

















(1) إن كُنْ

تتمة من قيلات المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وعرض لمكانات


المختلفين


هذه هي مصيبة الهزيمة العظيمة في أحد التي استقطبت واجهات النظر

 هزمتموهم مرة في بدر وأخرى يوم أحد في مطلع المعركة فـر قبل تخلفكم عنم

أمر الرسول
و"مثليهاله في عديد الإصـابات ومديدها، إذ اکان المسلمون قد أهابوا ببدر مائة وأربعين رجلاٌ قتلوا سبعين وأسروا سبعين فلما ولا كان انـان يوم أحد

أصيب من المسلمين سبعون رجلاّ(1)
شهداء أحد على ما ذكره ابن مشام في سيرة النبي مم: حمزة بن عبد المطلب - مصعب بن
 النعمان - الحارث بن انس بن رافع - عمارة بن زياد السكن - سلمة بن بن ثابت - ممرو بن


 الحارث بن قيس بن زيد - حنظلة بن أبي هامر ومر فسيل الملانئكة - أنيس بن قتادة أبي - أبو حبة




 الحارث - نعماذ بن عبد عمرو - خارجة بن زيد بن أبي زمر - سعد بن الريع بن عمرو بن =

فاغتموا بذلك فأنزل اله الآية|(1)
وقد تعني (مثليهاه كلا المثلين، فإنها طليقة في جنسهما الشـامل لعلد



الرسول
ذلك، وأما مبادلة أسرى بدر - بديلاً عن قتلهم - بالفداء، ومبادلة الفداء باستشهاد مثلهم من المسلمين في عام قابل - كما يروى -(Y) فهو إغراء بأجهل الجهل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

- أبي زمر - أوس بن الأرتم - مالك بن سنان من بني خلدرة ومو والد ابي سعيد الخلديري







الياس بن علي وعمرو بن إياس - ومؤلاء من الأنصار .
 في الآية.











فلعمر إلهي الحق هذا من غرائب التأويل العليل، أن يبدل الله حكم قتل الأسرى بالفداء لمجرد استيهاب بعض المسلمين شرط أن يستشهد بعددهم لعام قابل، تجارة بائرة بائلة تبوء بذلك الخسار العظيم.

وكيف تباع نفوس طيبة منهم بمال والله يقبله منهم بما شرط، ونفس واحدة منهم هي أثمن وأنفس من أموال الدنيا بأسرها، نم الهزيمة العظيمة التي خلفتها هذه المبايعة هي أخسر من خسار أنفسهم! إما
 الله ووهنوا، لا كما تقولوا على الشه أنه أغرامم وأقرّهم بجهلهم فانهزموا .
 الهزيمة بالانهزام عن شروط النصرة، فهناك يد القدرة الـدرة الربانية تؤيد الربانيين، كما وهي تقيّد من سواهم بما قيدوا به أنفسهم جزاءة وفا الّاً .

## 

فليست تلك الإصابة المخزية تغلباً على وعد الله ومشيئته في نصرتكم،
 هناك متجاوبان في عناية مشيئة الله في ذلك الانهزام الذي سببه في الأصل

. [170

 ان تخغيرمم يين أن يقلموا الأسارى فيضريبا أمناتهم ويين أن يانخورا الفداء على أن تقتل منهم


 الفداء واختياركم القتل.
سورة آل عمران، الآية: 1OY.

وامِنْ عِندِ أَفُسِكمَّهِ، وذلك حين تخلّفتم وفشلتم، فلا سلب ولا إيجاب في الكون - ككل - إلّا بإذن اله تسييراً في قسم وتخييراً في آخر، فليست مشيئة اللخير والشر بمقدماتها وأسبابها الخلقية هي الكافية في حاصل الصل الخير والشا

 أي كائن إلاّلإبإن الله، المشترك بين ما لا اختيار فيه للخلق وما فيه اختيار .
 (المؤمنين" باله في هذه المحنة، فالصمود في هذه الإصابة على الإيمان بالهّ،
 كما التزلزل ولا سيما بالنسبة لمن سبب الهزيمة هو علامة كاذب الإيمان.



 إلى جيش الكرامة، المنحازون عنه، وهم ثلث الجيشن بقيادة رأس المنافقين




 الإيمان، ولكنهم نقضوا ظاهرآ منه باهرأ هو القتال في سبيل الهُ وِيقُؤلُونِ
 مالح القتال، أو ما يسمّى قتالآ، وليس هذا قتالآ حيث الخروج عن المدينة

خروج عن سنة القتال، وإلقاء للنفس إلى التهلكة، وهذا أحرى بـ ولَّلَ نَعَلَمُ قِتَالًا
 الرسميين، وعلامة النجاح لهم درجات حسب درجاتهم إلى أسفلها ومي الـهي المتتخلفة عن مقاعد القتال، والتي وهنت أو هـمت بالفشل أو ظنت باله


اكَّهِّ تَرِبِّ
فالقول بالأفواه ما ليس في القلوب نفاق عارم، كما أن تطابق القول والقلب - لا سيما مع الفعل - إيمان مارم، وبينهما عوا عوان من الإيمان


درجاته ${ }^{\text {(r) }}$





يفشّلوا


(1) سورة البقرة، الآلية: Yاع.
 لنفسه بذلك واتبع العادات وأقاويل الناس بغير حقيفة والسعئ في أمور الدنيا وجمعها

 (



نم (اوقعدواه حال عن القائلين لإخوانهم قيلتهم الغيلة، والجواب تعجيز

 . أَطَاعُونَا . .

ذلك، ولكن اللدرء عن الموت أمر والدرء عن القتل أمر آخر، فاستحالة اللدرء عن الموت لا تحيل اللدرء عن القتل فإنّ بالإمكان الابتعاد عن أسبابه،

 مضاجع الموت الأعم من القتل، وقد مضى فصل القول فيه فلا نعيد.

 والعائشين في جوّه بتلك اللدعاية المـجمّدة للطاقات الحـربية، فلا تشـمل رسول الهدى أو لن يخلد بخلده ذلك الحسبان المناحر للإيمان، حيث الحياة البال البرزخية
 معاريف الإيمان بفضـل الشُهادة وأحـل الحياة بعد الـموت، مـهـما كان الـان الشهداء درجات(£) كما أن سائر الصالحين درجات.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة آل ممران، الآية: } 107 \text { (1) } \\
& \text { سورة آل عمران، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: ع10 } 10 \text { الآ } \tag{r}
\end{align*}
$$


 الموت الذي بعده حياة، بل هو موت الفوت، حيث خيّل إلى ناكري الحياة بعد الموت ككل، وناكري الحياة البرزخية وحياة الشهادة المتميزة فيها .
 كجواب ثانِ عن الشبهة المـختلقة ضد القتال، فالأول يجعل الموت بإذن الها أمراً لا بدَّ منه، والثاني يحول بين القتل في سبيل الهُ والدعايات ضـده أنه

= متزلة رجل خرج منبوذاً بنفسه وماله لا يريد أن يقتل ولا يتتل آتاه سهم فأهابه فأول تطرة تقطر من دمه يغغر له ما تُدرم من ذنبه نم
وفيه (Q1) أخرج البزاز واليهيتي والأصبهاني في ترفيه عن أنس بن مالك قال قال رسول











 الجنة ما أحبوا وينزلون من الجنة حين الحبرن أحبرا.
 اله مند اله يرزق وإن مت نقد وتع اجركّ على اله وإن رجعت خرجـت من اللنوب إلى اله، مذا

 قبله في حياة بعيدة عن حضرة الربوبية خليطة بكل شتقاء نم الآن عند ربه
 عند ربهم يرزقون عند ربهـم، بعد أن كانوا أحياء بـحياة بعيدة الـون خليطة بموات وظلمات.
 حلقات الموت بعد الشهادة، فلو كانوا أمواتاً في البرزخ بين الحياتين لصدق
 يحيون يوم الدين وهم أموات في البرزخ، وإنما صيغته الصالحة الحبل الحل يحيون يوم الدين" ثم الخطاب ليس لناكري الحياة يوم اللدين مهما كانيا فلانوا فمنه في طليق الخطاب! فليس لناكري الحياة البرزخية من محيص ولا محيد عنها وجاه هذه الآية المصرحة بها في بنود عدة.
 الحيال، تم إذا لا حياة في البرزخ فأين - إذاً - ذلك الخيال، اللّهم اللّا خيالاً

 ويا لها من حياة الزلفى المنقطعة النظير : حياة الشهداء في سبيل الش،

 ولا تعني عندية الرب مكانآ ولا زمانآ، وإنما مي مكانة ربانية قدر مساعيهم ودرجاتهم، من الزلفى والمعرفة بجنب اللا . ذلك ولأنهم انقطعوا عن النفس والنفيس إلى الله، فأصبحوا وهم ليسوا

عند أنفسهم ونفائسهمّ، فإنما هم عند ربهم حيث ضــموا في سبيل ربهمّ' فهم - إذاً - أحياء عند ربهم، فالمتفاني في سبيل هو محسوب على ذلك اللبيل، سبيل اللهو ولا سمح الله، أو سبيل الله رزقنا الها إياه. فالمستشهدون في سبيل الله - في صيغة سائغة لهم - هـم خرجوا من
 نفسه لم يعرج إلى "اعند ربهل كما وكل تحلية بحاجة إلى تخلية قبلها يناسبها، والمستشهد في سبيل الله يتخلى عن كلما يملكه في سبيل الله، فيتحلى بالزلفى عند الها، فطوبى له وحسن مآب .

وكما العندية في حياتهم اللدنيا ذات درجات كذلك خلفيتها يوم البرزخ
 و"اعند ربهم" هي رمز لكل مواصلة ربانية عن كل" مفاصلة، إذ انقطع الشههيد عن كلّ ما لديه إلى الله، فلم يبق له ولا عنده إلّا سبيل الله، فأصبح

بنفسه سبيل اله :


 أحياء وفرحين عند ربهم وفرحين يرزقون، أتراهم - بعد - أمواتأ عن تلك

الحياة، والميت الفائت ليس يشعر حتى يفرح أو يترح! .
 فضل أفضل منه أو يساويه أم يساميه، مهما كانت (اعند ربهمه" درجات حسب درجات الزلفى للنبيين والصديقين والشهلداء والصالحين فإنهم كلهم - على
(1) سورة النجم، الآية: هع.
 وَحَسْنَ أُوْلَكَكَ رَفِيقًا


 بسببهم ومصاحبتهم فهم يطلبون البشرى في حياتهم البرزخية بسبب الذي الذين لم يلحقوا بهم، طلباً لبشُرامم أنفسهم باستمرار القتال في سبيل الله، سواء في في
 بـ (ايستشرونه كما وايستبشرونه فيما بينهم.
 لأنفسهم، ومي بشراهم للذين لم يلحقوا بهمّ، و(مم") في (اعليهم - ولاهم" الهم"
 مطلعون على أحوال الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وأنهم يوصلون هـه المه

 يخص النفسي لما مضى
 لحقوا بهم بالثشهادة أم بالموت حيث الأصل هو قضـاء النحب في سبيل الش شهادة أو موتا ${ }^{\text {( }}$

سورة النساء، الآية: 79.



 المؤمنين ألا خرف مليهم ولا مم يحزنونه.
 أنفسهم هؤلاء، لا خوف مما يحصل ولا حزن مما حصل، حيث الحا الحصيلة


فلماذا الخوف إذاً ولماذا يحزنون(1)
 عنهم كل" أسى ونقصان في مئلث الزمان، فكما أن مستقبلهم مأمون عن خوف، كذلك ماضيهم مأمون عن كلّ حزن، فلا يحزنون علي ملى مان ما فات مات منهم

غفور رحيم.





 السعيدة لكافة المؤمنين، وكما الحياة البرزخية التشقية للآخرين حسب آيات
(1) اللر المتيور r: 90 - أخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وابن
 لقيني رسول الشا لا
 إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحاً وتال: يا مبدي تمنّ على أططاك تال يا ربا
 ورائي فانزل اله مذه الآية.
سورة يرنس، الآية: צY.
$\qquad$
ا'اخرى، وإنما يمتاز الشهداء عن سائر المؤمنين بفضل الشهادة وزلفاها عند ربهم ورزقهم.


فهناك استجابة له والرسول قبل إصابة القرح في هذه السبيل وهي وسط


وقد نزلت هذه الآية بشأن الـخارجين معه
 على أعدائه، وكان بالمسلمين جوانح الجرأح ومواقع السلاح ما انتزع قواهم وأثر في تماسكهم حتى كان بعضهم يحمل بعضاً عند خروجهـم في ملاحقة المسشركين، ضـعفاً عن الاستمرار على المشي والدوام على السعي فلـي ندب


 في رجالكم فأوقع النيطان قلوب المنافقين في قلوب بعض المؤمنين الرسول بالجراح، وهم ناجون بشق الأنفس من أمس المعركة المرك عن القتلل، ولما ينسوا هول اللعكة ومرارة الهزيمة وشدة الكربة. فلقد دعامم رسول الله غير الجرحى مهما لم يتخلفوا، إذ لم يكن - وقتذاك - يهمه العلدد، إنما

همته العلد الروحية في النضـال، فاصطفى الأصفياء منهم فاستجابوا له (1) والرسول من بعدما أهابهم القرح

وهكذا تتضافر مثل هذه الصورة الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة في هذه النفوس المؤمنة الكبيرة التي لا تعرف سوى الله وكيلاً وتزداد



أجل وإن كل" مزايا الحياة وزيادة حاصلة هي للشهداء عند ربهمه، وذلك تعديل كامل لمفهوم التتل في سبيل الله، وللمشاعر المصاحبة لها في في نفوس الـمجاهـدين أنفسهـم وفي النفوس التي يخلفـونها من ورائهـم، ونفوس المتشككين بشأنهم حيث كان يخيّل إليهم أنهم أموات. وذلك إفساح لمسجال الحياة ومشـاعرها وصورها، لكي تتجاوز نطاق هذه الدانية العاجلة إلى تلك العالية الآجلة.

وعلى ضـوء ذلك التوجيه الوجيه سارت خطى المـجاهدلدين الكرام في معارك الشرف والكرامة، ونضجت فيها تلك النماذج الرفيعة في غزوتي بدر وأَحد وسواهما .

فمن الناس من لا يستجيب له والرسول في السبل الخطرة الحذلرة، ومنهم من يستجيب فإذا أهـابهـم القرح وقفوا غير راجعين، ومنهـم المستجيبون له والرسول من بعدما أهابهم القرح ولكنهم بعد لا يستمرون، ومنهم المستمرون حتى النفس الأخير وهم أولاء المعنيون بـ ولِّلَّنِينَ أَحَسْنُوأِ



 لثقهم النين تال لهم الناس الذ الناس تد جمعوا لكم فاخشوهم ...
 دون فوضى جزاف، فكل شيء عنده بمقدار .











 الله وفضل فلا ينقلب الإنسان عما لديه إلى ما لدى اللها وعما وعما هو عنده اللى اللى


فتلك عشرة كاملة من صفات وحالات الذين قتلوا في سبيل اله كما



(1) سورة النجم، الآية: هج.

هذه العشرة الكاملة מفانقلبوا I . . . انقلاباً عن كلّ ما سوى الله إلى الله حيث يعيشون مع الله عند الله لا سواه.
: (我) أولياء الشيطان هم الذين يتولونه على دركاتهم في ولايته ومنها الخون على النفس والنفيس في سبيل الله، فالخائفون غير الها في سبيل الله مـم من
 خاف الله ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنياه(1) والمن خاف اله اله أخاف

 الله؟ ولم يكن الخوف من هؤلاء، بل هو من الناس الذين جمعوا لكمم وهم المشركون! .
(ممّ" هنا هم الناس الذين جمعوا لكمم، والذين يخافونهم من ضـعفاء


فالإيمان المتين باله يجعل من المؤمنين غير خائين إلّا الله، فالخائفون الله لا يخوفهم الشيطان ولا يخافون الشيطان وأولياءه، والخائفون غير الشا مم من أولياء الثيطان مهما كانوا من المؤمنين بالله.



(1) . . .


هم من أوليائه على دركات ولايته حيث ركنوا إلى وسوسته وانقادوا لغوايته، ومن كان بهذه الصفة فهو ولي الثيطان بمعنى تولي اللقبول والركون الـا لا تولي
 الشيطان يرجع إلى يقينه ويتوكل على ربه .


















 كُنتُتْ صَلِدِِينَ







身行

لقد كان يحزنه
 أنفسهم، فلا يضرون اله ولا شرعة اله، وإنما ينضر بهم ضـي فـعفاء الإيمان،


 باله أن يحزن المؤمن على ما يرى في الأرض من الفساد وكما الفما يفرح بما يرى من صالح الإيمان.

لأسفل دركاته فكيف يسارعون في الكفر إلّا تحصيلاً للحاصل! ألـا أم مم المسلمون البسطاء المستغفلون الذين يكفرون سراعآ؟ قد يشملهم النص

أم وهم المنافقون وأهل الكتاب حيث يسارعون في مزيد كفرهم وفي



الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخخامس






قد يشمل النص نالوث المسارعة في الكفر، كفرهم وكفر المسلمين،

 مرض، فقد ينضرّون ارتجاعاً إلى الكفر أم عن حاضر إيمانهـم - مهـما كان المان ضعيفاً - إلى أضعف منه.

 عَكَبُ عَظِيُهِ فلماذا - إذاً - الحزن عليهم؟
أو يريد اله سلبية الحظ أخروياً وليججابية العذاب فيها والشّ لا يريد شرآ
 يريد ظلماً بالعباد.

ذلك، وليس فحسب المسارعة في الكفر لن تضر الهُ شيئاً، بل كضابطة
عامة:

: ألكِيد)

وهذا يشـمل كل" دركات الكفر، فطرية ملية أماهية، كما الإيمان هنا

 أو شرعته أو حامل شرعته رسولياً أو رسالياً، اللهـم إلّا الذلين في قلوبهـم

هنا أليم لاشتماله كلّ دركات الكفر، وهناك عظاك عظيم لأنه أسفل دركات
 الكفر وقد لا يسارع وإنما يصارع في ميادين الكفر والإيمان فيصرع تقصيراً من عند نفسه فلهم عذاب أليم، ولأولئك عذاب عظيمر ومن العذاب الأليم العظيم للذين يسارعون في الكفر، أو يشترون الكفر بالإيمان بلية الإملاء التي يحسبها الجاهل خيراً .



 يؤمن البعض بالإملاء بطول النظر والعبر، الذين كفروا لشبهة دون عناد، أل ألم
 المستقبل للمسارعين في الكفر المصارعين الإيمان وأهله على علم وعمد.

فالذين كفروا - ومعهم بسطاء الإيمان القاحل - يحسبون إنما يملى لهم في نفس ونفيس خير لأنفسهم فيخيّل إليهم أن لو كان الإيمان حقاً لما أملى - الله للكافرين
(1) سورة البقرة، الآية: 4.







والإملاء هو الإمداد ومنه قيل للمدة الطويلة ملاوة من الدهر وملي من



أجل، إنه ليس الإملاء الإمداد من الله للذين كفروا خيرأ لأنفسهم بل
 وعباده الصـامدون مأمونون عن إملاء الكافرين، ومو لهم امتحان ليزدادوا

إيماناً بجهادهم المتواصل، ولأولاء امتهان ليزدادوا إثماً . ونالوث العذاب العظيم الأليم الـمهين متوارد على المـمـارعين في

الكفر، المنهمكين في وسائل ترفهم، المهملين في كلّ طرفهم. وهذا أنسب ختام بعد عرض الحرب وانهزام المسلمين، فإن هنالك شبهة كاذبة مريبة تحيك في صدور ضيقة أمام المعارك الناشبة بين الحق والباطل،
(0) سورة الحجّ، الآية: (1)
() (1) سورة البقرة، الآية: 10 الآلان

سورة المؤمنون، الآيتان: 00، 07.
(1) سورة الأعران، الآية: IAr.

سورة الرعد، الآية: (Y)


حين يعود منها الباطل منتصراً ذا جولة وصولة: لماذا يا رب يصـاب الحق بما يصيب الباطل أهل الحق، وهذه فتنة تهز القلوب، وكما حصلت في هزيمة أحد هأنى هذاه؟.
 الجواب الصواب، إن ذهاب الباطل ناجياً عن المعركة وبقائه متنفّشاً في فترة قليلة أو طويلة، إنه لا يعني أن الها يملي الباطل ويمهله بإهمال الحما الحق، وأنه مجافيه أو ناسيه، متروكاً للباطل يغتاله ويرديه، فإنما هي حكمة وتدبير، إملاء للباطل ليمشي ويمضي إلى نهاية المطاف، وليرتكب أبشع الآثام ويرتبك فيها فينال العذاب المهين، ويصمد أهل الحق وجاه الباطل فينالوا الثواب العظيم. إنما يريد الله استنفاد رصيد الباطل في هذه الممعارك لينال خـالص العذاب، وتبلور رصيد الحق لينال خالص الثواب فإن اللدار دار الامتحان لأهل الحق، والامتهان لأمل الباطل في جو ذلك الامتحان.

 الكافرين، والثانية تشريعية مغبة العبادة من المؤمنين

فالغاية القصوى من خلق الجن والإنس هي العبادة، كآية محكمة تفسر
الغاية الجانبية في ولِيْرَدَادُوَا هِ
تم قد تكون الغاية معنية كما العبادة غاية للخلق، وأخرى غير معنية
ولكنها واقعية كازدياد الإنم في إملاء الذين كفروا، فإنها غير معنية له، وإنما
 ولم تكن هذه الغاية معنية لآل فرعون، بل هي واقعية.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة القصص، الذاريات، الآية: : A. } 07 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس

 ليشتكروه وأحسن إليهم ليطيعوه، فتمادوا وتتابعوا في ضـلالهم فتركهم وما افتعلوا، وخلى بينهم وبين ما اختاروا، فلم يمنعهم من ذلك إجباراً، ولم يحل بينهم وبينه اقتساراً، فسمي ذلك الترك إملاء، فكما أجرامـم الها فله في المضهمار وأجرّهم طول الأنظار ولم يعاجلهم بمستحق العقاب تمادوا غياً،

وازدادوا إتماً.
ذلك، وحتى إذا كانت زيادة الإنم معنية في التعمير، فهي عناية تكوينية لا تشريعية، والعناية التكوينية الربانية تحلق على كافة الحوادث خيّرة وشريرة دون تناحر مع صالح الاختيار والتكليف. لذلك ترى أن الله قد ينسب فعلة الشيطان إلى نفسه، تدليلاٌ على أنه تعاللى غير منعزل ولا معتزل عما يفعله العباد مهـما كان لها لهم اختيار في تكليفية الأفعال.

وهكذا توجه إرادة الله لزيادة الإتم كفاية معنية من إملاء الكافرين، أنها غاية واقعية هي لهم مختارة، عقوبة عليهم بإتمهم فيزدادوا إنماً، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.

وترى إذا كان إملاء الكافر وإمهاله شراً له فموته خير، فهل إن المؤمن كما الكافر موته خير مهما كانت حياته أيضاً خيرآ؟ نعم موته خير حين آلها يزداد

(1) سورة فاطر، الآية: rv.
 أخبرني من الككافر الموت خير له أم الحياة؟ نقال: الموت خير للمؤمن والكافر، قلت:=

مؤولة على الحالة السائرة بين المؤمنين أنهم - في الأكثر - لا يزدادون
 اراللهم إن كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني وإن كان عمري مرتعاً للشيطان فاقضضني إليك قبل أن يسبقني مقتك وغضبك|".




 حيث يتوارى المنافقون وضعفاء الإيمان فيه وراء دعوى الإيمان ومظهره، فالدور الإيماني العظيم يقتضي الصفاء والتجرد والوفاء والتميّز والتماسك والتحيز، فلا يكون في صف الإيمان خلل ولا في بنائه بلبناته دخل .




=







فالعلم هنا هو الميز هناك يعنيان ميز الخبيث من الطيب أن يعلم كلاّ بعلامته، فيصهر الصف ليخرج منه الخخبث، وأن يضغط لتتهاوى اللبنات المتهاوية، وأن تسلط عليه الأضواء لتكشف الدخائل والضمائر : ولِّلِمَيْزَ ألنَّ


وإن لميز الخبيث عن الطيب أدواراً متدارجة متدرجة حتى يصل الدور
 حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من مؤلاء ويعزل هؤلاء من مؤلاء . . .
وإن لزمن الغيبة دوراً عالياً لنلك الميز المبين حتى تبين أهل الحق عن أهل الباطل فيحكم الحق بصطالحي أهله دون خلط ولا خبط ف اللتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم"ا .



 وهنا تناسب سلبية الاطلاع على الغيب ميز الخبيث من الطيب، فليس كما الها يعلم الخبيث من الطيب بالغيب، أن يطلعكم على هذا الغيب كما لا


> سورة الانفال، الآية: rv.





بشطر الغيب من وحي الأحكام وميز الخبيث من الطيب، أحياناً بما يطلعهم
 أَطَّبِبِ|، فذلك من الغيب المستور، كيف ينهزم المؤمنون - أحياناً - وجاه


ذلك، إضـافة إلى أن المميز بالامتحان أميز من المميز بالاطلاع دون

 واللّإيمان بذلك الابتلاء، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.


:


 حيث يحرّض عليهم المحاويج فيقضون عليهم يومآ ما ا، ويعيشونه أعداء طول
 طوق النار(1) كما طوقوا أنفسهم بها في الأولى بخلاً عن إنفاقها في سبيل الله


 ونيه أخرج ابن أبي شية في مسنده وابن جرير عن حمج
 جهنم شُجاع يتلدظ حتى يطوت تم ترا هذه الآيةه.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس







 الفضل الأفضل الكبير، تم البخل به، المعني بالتهديد منا، هو بو بخل بواجب الإيتاء والعطاء، مقدراً بأقدار الحاجا الاتِل فردية وجماعية، فلا يختص ماله


 مهـما اختلف طوق عن طوق، أو تخلّف طوق العلم عن طوق علم القيل،

 (امن سئل عن علمه فكتمه ألجمه اله بلجام من النار يوم القيامة|) .
=
 منع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل اله اله
 به من الزكاة.

$$
\begin{align*}
& \text {.v : سورة الحلديد، الآية الاية } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: الآ. } \tag{r}
\end{align*}
$$

وهنا تجاوب عام بين آية الطوق وسائر آيات الإنفاقات المفروضة،




ومن المـلاحم الغيبة في آية الطوق هي حشر عوامل الشر كما يحشر





وردّاً على زعم إن الهس فقير، وإلا فلماذا يأمر بالإنفاق وله أن ينفق إذا يشاء؟ يقول:




(1) سورة التوبة، الآيتان: عץ،


 الفعل لوتوعه عليه نهو مفعول . سورة المائدة، الآية: ع7.

وأغنياء عن اله، فلا حاجة لهم إلى جزائه ولا إلى أضـعاف مضاعفة يعدها الله لمن ينفق في سبيله، ولقد قالوا بكل قحة مقالتهم هذه وأنه : ما ما بال الشا يطلب إلينا أن نقرضه من أموالنا فيضاعفه لنا ومهو ربآ شدد النهى عنها

والنكير عليه؟!(1)
حاسبين بسوء تصوروهم إن الله بحاجة إلى ما آتامـم من فضله، رأوا أولياء الله فقراء فقالوا: : ضلو كان غنياً لأغنى أولياءه ففخخروا على الها

 حتى المشركين رغم أنهم أولاء أهل كتاب










 وفي أن النبي ,
 فهمی أن أمده بالسيف نم ذكرت ترل النبي


ولكنّهم رأوا أولياء اله فقراء فتالوا : لو كاذ غنياً لافنى أولياءه فـخروا حلى الشا بالنغى.

سورة آل عمران، الآيات: 1N7-1V7
 الكتابة إن كانت هي ذلك الاستنساخ فلماذا "سنكتب" مستقبلاً عن نزول هذه

الآية وبينها وبينهم أمة من الزمن؟
القصد من الكتابة هنا هو واقعها العذاب بعد واقع الكتابب، وكما تلمح


الموت حيث هو بداية العذاب.
فكتابة قولتهم هذه وقتلهم الأنبياء بغير حق مي كتابة الملكوت أن تظهر القولة والقتلة وسائر القيلة والغيلة بمظهر الواقع المستور هنا المشهور هنالك
 ولقد حفظ تاريخ بني إسرائيل سلسلة عظيمة أثيمة من تلهم الأنبياء بغير


 للقتل قاتل مهما اختلف قاتل عن قاتل .
 من أقوالهم وأعمالهم المسجلة في مختلف سجلّات الكون . وترى كيف يتفوه عاقل مهها كان جاهـلاً بهذه القولة القاحلة الجاهلة مهما كان مشركاً فضهلاً عن اليهود وهم أهل كتاب؟ عـه قد تكون هذه منهم على سبيل الهزء والإلزام، أن لو كان محمد أما واله ما تتلومم بأسيافهم ولكن كانوا أذاعوا أمرمم وأنشوا عليهم نتتلوا.

وكان القرآن كتاباً من الهّ لما تطلّب إلى ربه قرضاً من عبيده، ولا نبيّه قرضاً


: ( )
 فأصبحتا منسوختين في سجلات الأقوال والأفعال، تم ظامرتين الحساب بواقعهما، فليس العذاب - إذاً - إلّا ما قدمت ألا


 ليس ظلماً، بل التارك ظلام للعبيد، فإنهم ظلموا على علمه وقدرته، وقد



للعيد علماً وعملاٌ وقولاً .
ومن ناحية طليقة لهذه الجملة الجميلة ليس الها بظلام للعبيد الظالمالمين

 مضماً لحقوق المظلومين وعطفاً على الظالمين!



$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الطور، الآية: 17. } \\
& \text { (Y) سورة المائدة، الآية: } 100 \\
& \text { (Y) سورة ق، الآية: YQ. } \\
& \text { سورة فصلت، الآية: } 1 \text { ع . }
\end{align*}
$$










佥


أتراهم صـادقين في ذلك العهد؟ فكيف يؤمنون بمحمد من رسل لـم يأتوا بقربان تأكله الـنار! أم كاذبين؟ فـمـا هـو - إذاً - دور






 هي الحاجة إلى سائر الآيات الرسالية، وكثير من المرسلين لم يأتوا بقربان تأكله النار .

فإنما القصد من الآية الرسالية دلالتها على الرسالة الـملّعاة ، سواء أكانت قرباناً تأكله النار آم آية آية من آياتها كيفما كانت وأينما حصلت.
 وسائر الآيات وهيدة، فلا يصدّق محمد


العهد المدعى
وتراهم هؤلاء الحضور المخاطبين زمن نـا نزول أمثال هذه الآيات، هـم أنفسهم شاركوا سابقيهم القتلة في قتل النبيين؟ ولّمّا يولدوا وقتئذ إلّا بعد آلاف من السنين!.

أنهم برضـاهم قتلهـم وعدم براءتهم من قتلتهم يحسبون في عـه عدادهم ويحاسبون بحسابهم اللهم إلّا في حكم القود وما أثبه(1)
 تأكلها النار أو الأرض اتّباعاً للسُّنة الرسالية السابقة وإن لم تحلق على كلّ

الرسالات؟.



 الثقاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم اله القتل برضاهي ما ما ما فعلوا وفي تفسير العياشي مثله
 خحسمائة عام فسمامم الله قاتلين برخاميم بما صنع أولئك .
 وقد ملم أن قالوا: والش ما تتلنا ولا شهدنا؟ قال : وإنما قيل لهم ابرؤوا من من قتلتهم فأبوا .



 وبين حيسى رسول، إنما رضوا قتل أوئك فسموا قاتلين

كلّا، حيث النار التي كانت تأكل قربان الرسالة كانت ربانية تدليلاً على صدق الرسالة، فلم يكن يسمح وقتذاك أن تحرق القرابين فضـلاّلا عن شرعة

 تم إن (قرباناً تأكله الناره لم يأت في في القرآن إلّا مرة يتيمة هي هذه ،

(r) ${ }^{\text {(r) }}$

ذلك مـع إتيان الكثير الوفير من سائر الآيات البينات، مما بدل على


 مقترحة، فلم تكن آية أصيلة، وإنما هي آبة أحيانية مقترحة على سبيل التعنّت
 يؤمنوا بهذا الرسول حيث لم يأت بها - على سواء - . كما ومن العجاب أننا لا نجد (اقربانآ تأكله النار" في التوراة - على تحرّفها - كآية رسالية لرسول فضـلاً عن كونها عهداً مستمراً مع الرسالات الـات الـا
(1) سورة الحج، الآية: ^^.
 الحسين بن علي عن أمير المؤمنين


 أتبل ذلك منه رفعت منه عقوبات الدنيا وتد رفعت ذلك عن المتك ومي من الإحار التي كانت
على الأمم تبلك.
(r) سورة المائدة، الآية: (r)

كلها، فأين ذلك العهد المدعى، الحاجب بينهم وبين تصديق هذه الرسالة
السامية!!
ذلك! ومن نم فهذه الدعوى في نفسها باطلة، فإن دلالة سائر الآيات المعجزات هي لأقل تقدير كدلالة قربان تأكله النار، فكيف يعهد الها إلى بني إسرائيل ألا يؤمنوا لرسول إلاّلأن يأتيهم - فقط - بهلّه الآية الآلة، وقد أرسل
 على رسالة الآتي بها، فكيف يبعث الله بها نم يعهد إلى قوم ألّا يؤمنوا لرسول آتى بها، وذلك جمع بين متناقضين! . فيا لها من مـجابهة قوية تكشف عن اتجاهة غوية لهمّ، وعن كذب وافتراء منهم على الله وإصـرارهم على كفرهمّ، وهنالك تأتي تسلية حنـ حنونة
 الرسالية فليس هو بدعاً من الرسل أن يكذّبـ.

: ا
فالـمصيبة إذا عـمـت طابـت وخفت كـما إذا خصت هـابت وئقلـت، وا(اكذبوكه هنا تعم أهـل الرسالة المحمدية، وأن جمعاً من الرسل لم يأتوا
 ذلك الثالوث كله مهما كان أهل النبوة رأس الزاوية. نم (البيناتلا المزوّد بها كلّ الرسل هي الآيات البينات الرسالية التي

 وأما (وَآلْكِتَبِ آلمُنِيرِ فقد يعني كتاب الشُرعة الأصيلة المنيرة على
 القرآن العظيم، ولكن (امن قبلك" يخرجه عن هذا المنا

 تم الفصل بين البينات والزبر والكتاب المنير مما يدل على فصل الآيات
 اللثلاث يمتاز عن كلّ كتب السـماء بهذه الجمـعية البارعة، لـدلّ أصبح آية رسالية قبل كونه كتاب الرسول، حيث يثبت رسالة من جاء به، ومن تم هو




 وسواهـا من الأحياء، رسولآ وسواه وملك الموت بمن سواه(ث) - ولكنها
(1) سورة العنكبوت، الآية: 01 (1)





 عبد الش







وسائر البراهين عقلية ونقلية هي مجندة لاستحالة موته تعالىى (1)
وذوق الموت يختلف عن الموت الفوت، فإنه ذوق لانفصال الروح عن البدن ومي حية في بدن آخر في البرزخ، ولولا حياة النفس الإنسانية حين الموت لما كان لذوقها الموت من معنى فإنما النفس - وهي الروح - تذوق موت البدن وموتها عن البدن انفصالاً عنه دون فوت.
 القيامة، فطليق الأجر يرى في الأولى بسيطاً وفي البرزخ وسيطاً: ذوَآَن لَّتِّ


 =



 مند ذلك يا رب رسوليك وأمينيك؟ فيقول : إني تد تضيت علي
 ييق إلا ملك الموت وحملة العرش فيقول: تل لحملة العرش فليموتوا، المال قال : ثم يجيء كيبياً حزيناً لا يرفع طرفه فيقال: من بقي؟ - ومو ألملم - فيقول: يا رب لم الم يبق إلا ملك الم الموت
 النذين كانوا يدصون معي شريكآ؟ أين النين كانوا يجعلون معي إلها الها آخر؟
 سورة النجم، الآيات:


 بها الحياة الأخرى معاكسة ظالمة وقسمة ضيزى، أم ولأن الغرور لا متاع لها لها
 ظل زائل وخضـاب ناضلّ، زتّنه له الغرور كأنه متاع يقصد وحياة تعتمد، ومو متاع يشرى به الحياة الآخرة لمن أبصر بها فبصرته ولم يبصر إليها فأعمته. وقد يدل التحليق العام في ذوق الموت لكل نفس أن التتيل ميت مهـما كان شهيداً أو سواه، فيين الموت والقتل عموم مطلق .

تم والزحزحة عن نـار البرزخ والأخرى تبدأ من نيران الشـهوات في

 أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجننة فلتدركه منيته وهو يؤمن باله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يوتى إليه|"(r)
 خالص الإيمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم وإن البار بالإخوان ان ليحبي الرحمن وفي ذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النيران ودخول الجنانه|(غ)
سورة مريم، الآيتان: VY، VY.


 اللجنة خير من الدنيا بما مليهاهر الهـ



الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس
والزحزحة عن النار تصوّر لنا جاذبية لتلك النار، جاذبية منهومة تجذب
 جاذبية، أفليست النفس بحاجة إلى ما يزحزحها عن نار الشهوة، فكذلك نار

 وقد تكون قضية الصببر والتقوى السكوت أمام الأمور الهاجـمـة، فالسكوت، كما قال علي بن الحسين


ولكنها عزمة من اله أن نصبر نم تلا هذه الآية|(1) وأخرى تكون قضيتها الككلام رداً على شطحات وشبهات جدات الآ بالتي هي أحسن إن أمكن، ونالثه قتالاً بكل صممود حفاظلاً على هـالة الإيمان وحالته فردياً أو جماهيرياً .

ولقد أتى عزم الأمور في حقل الدفاع عن الدين، أمراً بالمعروف ونهياً

 إذاً فالصبر في حقل المواجهة لأذى الأعداء هو عدم التفلُّت عما أنت

 البطل كما تقتضيه بطولته الإيمانية .

中准




هذا توطين لخاطر النبي الأقدس، القريح الجريح - والذين معه - من أذى الكافرين، أنه لا يختص بانهزام أحد وقيلات المات المنافقين والذين في قلوبهم مرض وويلات ضـعفاء الإيمان، بل هو مستمر على مدار الزمن.

فالبلاء النازل فجأة فجيعة لا تحمل، ولكن النازل على علم به وترقب له ليس بتلك الصعوبة الفاجعة، وهكذا يوطن اله قلوب المؤمنين على
 بالدعايات المضللة، وحين يصييهم الابتلاء منهم والفتنة.





 والغرور، ومن ألوان التهـم والشبهات المفتّتة لعضـد الإيمان والدعان الهارفة الخارفة الخواء الهادفة القضاء على الإسلام، وكما نراها ونسمعها من المبشرين المسيحيين ومن الصهاينة المجرمين، سلسلة موصولة مـلة مع الزمن لكي ينالوا من شرعة القرآن والمتشرعين بها كل" نيل ويميلوا بهم كلّ ميل . تلك الدعايات الواسعة من كتاباتهم وأبواقهم الجهنمية ضد الإسلام

 مامد الإيمان ولا تظنوا باله ظن الجاهلية، صبراً فيه الحفاظ على صـالح

الإيمان والجدال على طالح الكفر، لا صبر التخاذل والتحمل وأنتم قادرون
 وتتقوا الله في ذلك الموقف الحرج المرج (ضإن ذلكه الصبر والتقوى
 آية حال هو للموطن نفسه على الأمور العازمة، أن يتغلب الإنسان على الانى كلّ حادثة وكارثة دون أن تتغلبه، أم هما ككفتي الميزان تتجاوريان، فالأمور اللتي تقصصد الإنسان لتنال مـنه هـالـح الإيمان عقيدة وعمهلاّ، لا بدَّ من العزم والصـمود أمامها لكي لا تتغلب عليه لأقل تقدير، أو يتغلب عليها لأكثر تقدير، لا أن يغلب متفلتاً عن الصبر أمامها والتقوى في خضمها لا






















 6.

 (اوه اذكر إإذ أخذ الله ميئاق اللنين أوتوا الكتابه" وهم حملته العلماء
 التيينّ وليس ذلك إلاّ للعلماء.







 الإنشاء، فكذلك (الا تكتمونهالا عطفاً كمعطوف عليه.
 الكتمان، فقد لا يبيّن الحق، وأخرى يبين ويكتم واقع المعني منه تحريفاً فيا في لفظه أو تجديفاً في معناه.

فلا يكفي تبيين الحق لفظياً حال كتمان هالح معناه، وإنما هو تبيين له

 وكلاممـا كتمان للحق مهما اختلفا في أحل وفصل، والنبل وراء الظهور
 الملقى خلف الظهر لا يراه فيذكره ولا يلفت إليه نظره.

 بخير ما يبيعون من مئمن

إنهم نبذوا ذلك المييّاق وراء ظهورهم بين مثلـث النـاس، نـاسهـم
الأميين، والناس المشركين والناس المسلمين، ومن أهم ما نبلوه البشارات المحمدية المودوعة في كتابات السماء تحريفاً وتجديفاً آم إخفاء وكتماناً لها

عن بكرتها
 بأحرى تعني أهل القرآن المسلمين، فعلى علماء الإسلام أن يمحوروا القرآن
 الله في ثالوثة : تعلماً وتعليماً وبياناً صالحاً لما يعلمونه، إنهم هم الملعون المّانون أَياً كانوا :
 الهدى

$$
\begin{align*}
& \text { (1) لمعرفة شاملة بما افتعلوه راجع كابابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية). }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: } 109 . \tag{r}
\end{align*}
$$


 العلم أن يعلموا ．



 الفرح بفعلهم المنكر، وحبهم آن يحمدوا بما لم يفعلوه من المعروف وهذا كفر ذو بعدين بعيدين عن أهل الإيمان حيث الفرح بالعصيان نكران للعقاب كما الحمد بما لم يفعل تحريف لموقف الثواب عن الصواب ．
 والمفازة هي الأرض البعيدة التي إذا تطعها الإنسان فاز بقطعها وأمن من خوفها ．

 يستحقون ولم يفعلوا القدر الذي يستحق الأكثر، فمههما كان الأول ظلماً طليقاً فهذا ظلم نسبي．

تم إن مناسبة السياق وإطلاق الآية تصدق الرواية القائلة أنهم اليهود
＝


 لا ياكل ولا يشرب، وكاذ يقول：طوبى لعالم ناطق ولمستمع واع، مذا علم ملماً فبذله ومذا سمع خيراً نوعاه．

والمنافقون(1) وكذلك غيرهم من نصارى ومسلمين وإن لم ترد به الرواية،
 ذلك - يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من ميناق الكتابـ.

وذلك حسب أصلهم النحس النجسس : מالغاية تبرر الوسيلةه فالحفاظ على الشرعة الإسرائيلية، أو الحفاظ على باطن الكـفر وظاهر الإيمان، يبرر عندهم التخلف عن ميئاق الكتاب فرحين وهم يحبون أن يحمدوا بما بـا لما لم



وقد تظل الآية تذم بطليق مضمونها كلّ مؤلاء الذين يفرحون بما أتوا




 مهما ظلموا أو بغوا أو طغوا، وكأن الله يختصهـم برحمته دونما شرط شرطه


 إليه وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم منه.





سورة المؤمنون، الآية: •7.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس






 وإِنَّ
: (

 والنهار" ومو إتيان كلّ خلف الآخر بصورة منظمة ولَّيَّتَهِ على وجود
 القشور مقشّرة.

ذلك - لأن الخلق دليل الخالق واختلاف الخلق دليل قصده وتصميمه، ونضد الخلق دليل توحيده. وهذه حقيقة مي حقيقة بالتفكير الكثير، كمقوم قائم من مقومات التصور الإسلامي السامي عن الكون كله، والصلة الاأصلية بينه وبين الإنسان فطرياً وعقلياً وحسياً وعلمياً، حيث يدل على ضوء هذه الجهات الأربع الإنسانية
(Y) 11 (Y)

(£) سورة المدثر، الآيتان:

على خالق الكون من جهة وعلى الناموس الذي يصرفه وما يصاحبه من غاية وقصد وحكمة من أخرى.

وإن في ذلك لآيات لأولي الألباب، آية الوحدة والـحكمة والـحيطة العلمية وفي القدرة الخلاقة أماهية من آيات الربوبية، وقد اتجهوا إليه سبحانه بدعاء خاشع منيب - واله من ورائهم رقيب مجيب - وهم يتدبرون كتاب الكون المفتوح بكل مصاريعه، متأملين ما ينطق به آيات وما يوحي به من حكم وغايات. فالعقول القشُرية تكتفي بألفاظ الإيمان، ومن نم بعقيدة الإيمان والفكر
 بالجنان وعاملون بالأركان كما جمعت لهم مذه الثلاث في هذه الان الآية، ابتداء بظاهر اللسان نم التصديق بالجنان نم التحقيق بالأركان، فإذا كان اللسان
 مستغرقاً بكل كيانه في العبودية وأصبح من أولي الألباب. . .



 بكل حالاتهم ذكر الها، ومن مخلفاته التفكر في خلق الله، ومن منتجات ذلك

من باطل الخلق وعاطله، فحين ذكرناك في أحوالنا كلها وفكرنا في هالح خلقك وآمنا أنك ما خلقت هذا باطاطلاً فأيقنا بالمعاد كما آيقنا بالمبدأ،


ذلك! و(لا يزال المؤمن في صـلاة ما كان في ذكر اله قائماً كان أو جالسآ أو
مضطجعا") (1)
 اللحالات الثلاث لذكر اله الحالات المترتبة في الصلاة (قياماً) إن أمكن، نم
 لا يستطيع على القيام فيها ولا القعود، فقد يستفاد منها المروي „لا تترك
 تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب|"(r)

ولقد وردت بشأن هذه الآيات روايات ما أرواهـا وأروعها، منها قول الرسول


سورة طه، الآية: ع1.

النبي
وفي ني لفظ آخر عن عمران بن حصين قال سالثت الثني فقال: امن صلى قائماً نهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعده.
أقرل: مذا يختص بصلاة الليل وأما سائر النوافل فلا صلاة فيها فيا نائماً، وأما الفرائض فلا


 أتول: قائماً وتعوداً للصشيح مو حلى الصحيح حالتا الصهلاة فإنها بين قيام وتعود، والقعود
 المصلر أخرج جماعة من هطاء ثال تلت لعائشة أخبيني بأهجب ما ما رايت من رسول
 لكبي فقام نتوضأ نم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره نم ركع فبكى تم رنع =

لمن لاكها بين فكيه فلم يتأمل فيها"(1) .
فالتفكر التفكر، فإنه حياة قلب البصير، والفكرة سـاعة خير من عبادة



 (اويتفكرونه إشارة إلى عبودية القلب والفكر والروح؛ ومذه الثلاث تحهلّق على كيان الإنسان ككل .
 =



 ذماب علي ومقارعته پ.
 اله اله



 اللدر المتنور Y: Y ا 11 - أخرج أبو اللثيخ في العظمة عن أبي هريرة تال تال رسول


 وعثمان بن أبي دمرين وابن عمر وابن عباس عنه


(اسبحانك ربناه من اللعب واللغو، فسبحانك من عدم إقامة يوم القيامة
 معترفون به وعاملون له داعين إليه.
 أترى ربنا تدخلنا النار ونحن عبيدك الطائعون لك العابدون إياك؟ وذلك خزي والمؤمن عزيز؟!.

إنه الخوف من خزي النار قبل خوف النار، والخزي فيها إنما هو للبعيدين عن ساحة قدسه تعالى، فإنما يهمهم أولاء اللداعين قربه ورخـا
 بالبعدين عن الله من نفس النار، فذ هاالعار والتخزية يبلغ من ابن آدم يوم التيامة في المقام بين يدي الها ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النارل| (r)

 الكبائر من المؤمنين لا يدخلون النار، إنما يعلبون في البرزخ أو يشفع لهم يوم القيامة في بقية باقية من كبائرهم.


> سورة الدخان، الآيتاذ: ^r، ra.

 لا تخزنا يوم القيامة ولا تفضيحنا يوم اللقاءها سورة التحريم، الآية: A.
 عذابب النار مادة ومدة، فمنهم من يـخرج عنها إلى الجنة إذ لـم يمحض الكفر محضاً وله حظ من الإيمان وهو التوحيد، وآخرون يظلون فيها خاللدين أبداً *م يخملدون مع خمود النار
تم المنفي عن المؤمنين هو اللخزي يوم القيامة، وأما البرزخ فقد يخزي المؤمن بالكبائر لتعزيزه يوم القيامة بدخول الجنة .

我我


 ولأنهم كلهم ميتون، فالـمنادي للإيمان على مدار الزمان هو القرآن، نودي به أم لـم بناد به، فإنه هو الناطق بالكحق لـمن ألقى السـمع وهو شهيد، مهما كان في نداء من يعرف القرآن رسولياً آو رسالياً دخلاّ في تفهم القرآن . وذلك النداء أيآ كان نداء صارم لا قبل له ببراهين الآيات الربانية آفاقية وأنفسية، فليس نداء مجرداً عن البرهـان كمـا ليس مجرداً عن البيان، بل هو بيان وبرهان، بيان ببرهان وبرهان ببيان.


لأنه نداء وسيط، لا إلى الإيمان ككل، ولا مـدى دون وسيط كمـا في الصـراط الممستقيم، فهو لـمحة لامعة إلى أن أولي الألباب تخطّوا الـمرحلة

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة النحل، الآية: YV. } \\
& \text { سورة ق، الآية: } 0 \text { ع. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الفاتحة، الآية: } 7 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

الأولى وهي النداء إلى الإيمان، فإنهم - مبدئياً - كانوا مؤمنين قبل النداء، إذ كانوا يتحروون عن مـالح الإيمان، فالققرآن ورسول الـقرآن لـهم نداء للإيمان، أي لصالح الإيمان حتى يكمل برسالة القرآن، إذاً إفآمنأله هو كمال الإيمان لحدّ مّا لا بدايته البدائية فإنها لغير أولي الألباب

 غفراً بعد واقع الذنوب كالأول، وآخر قبل واقعها كالثاني
 يستوخم عقباه، والسيئة هي أعم منها حين تنفرد، وهي أخص منها حين تقرن باللنوب كما هنا فهي - إذاً - أصغر منها .

وكفرت.
وقد يتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها في اتجامها في خضـم المعركة الشـاملة مع الشهوات، اتجاهاً إلى الله في النجاة منها إلى مرضـاته تعالى
 وهنا اكتملت الأدعية الثمان لأهل الجنة عدد أبواب الجنة - الثمان


 بلاغ مذه الرسالة، لزاماً في بلاغهم الرساليا



الأعمال، والتوفيت لتلك الأعمال حتى ينطبق عليهم وعد الله، فكمـا إن اللدعاء للثناني مـالتح للصـالحين استمدادآ من الله، كذلك للأوّل تخضـعاً لـه وتذللاّ بأننا لا نليت تحقيق وعدك فلو تركته ما كنت تاركاً لحقى، ولكنا
 مهما أخلفنا نحن الميعاد .

畀




 انعكاس الأعمال والأقوال والأحوال، فحين لا يضيع عمل عامل وهو باق

 تنحو نحو العمل، العمل الإيجابي تحقيقاً واقعياً لذكر الله والإيمان بالها فالعمل الصالح هو الثمرة الواقعية للفظ الإيمان وعقيدته وطويته، ولا سيما العمل الجاد في الجهاد.
نم ولا فارق في عدم الضياع بين ذكر وأنثى فلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس، فإن بعضكم من بعض (r) فإنما الفارق هو فار فارق الأعمال، حسب درجاتها ودرجات النيات والطويات.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الطور، الآية: } 17 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

الثر المتور


 وعلّ الفارق بينهما أن الأولين هـاجروا بإيمانهـم دون إخراج مهـما كان
 مصاديقه الهجرة من اللديار، والآخرين أحرجوا حتى أخرجوا، كمصداق من
 نفس أو مال أو منال.



 كلها، وتفانوا في سبيل الله دون إبقاء.
 عندية الرحمة البالغة السابغة والزلفى البائقة وهم من أوّل من يدخل اللجنة (1)

 للئمانية حسـاب كعدد أبواب الججنة، كذلك للخمسـة حسـاب قد تؤونر في




 في سبيلي ادخلوا الجنتة فيدخلونها بغير عذاب ولا ولا حساب ويقولون: ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك من من مؤلاء اللنين آترتهم ملينا فيقول: مؤلاء عبادي الذين تاتلوا في سيلي وأوذوا في سيلي فتلخلي الملائكة عليهم من كل باب سالام عليكم بما صبرتم فنعم هقبى الدارا
 خمس مرات پربناهل أنجاه الله مـما يـخاف وأعطاه مـا أراد وقرأ هذه الآية قال:
 فيا ربنا وفقنا لْما تحبه وترضـاه بحق الخمسة الطاهرة الباهرة.

(符)
(r) (r) والتتقلب هـو كثرة الاضطراب في مـختلف البـلاد والتتقلقل في الأسفـار والانتقال من حال إلى حال، بوفور النعمة وكثرة القوة والسلطة.
 بمتاع، في دولة المال أم دولة الحال، وتغلباً في أي تقلب، فإنما ذلك على



فالغرور هو الذي يغر أهل الغرور بذلك التقلب التغلب بمتاع، ومو عند

 الكفار في البلاد تقلب التجوال تغلباً، أم يكفرون في البلاد تقلباً فيها في أهوائهم، والمعنيان معنيّان.

وِّ

سورة غافر، الآية: ع.
 تقلباتهم في تقدمات الممعرفة باله والخذدمة لعباد الله مهـما كانوا فقراء أو













 كتاباتهم السماوية دونما تحريف وتجديف، يؤمنون وَخَيْهِيِنَ ِلِّهِ لَا يَشْتْرُونَ
 لأن تُمن الدنيا كله قليل أمام ما أنزل الهّ الجليل من الجليل فـ (أولئكه الأكارم .

فهؤ لاء هم الكتابيون الذين يؤمنون بهذه الرسالة الأخيرة دونما تعصب على شرعتهم كعبد الله بن سلام والنجاشي، وأضرأبهما على مدار الزمن



: ثَقْحِحُربِ
تلحيقة ختامية لهذه السورة تحلق على كل" شروطات الإيمان المفلح فردياً وجماعياً، كنموذجة شاملة كاملة عن ناجح الإيمان وفالـحـي

صالحه، حيث يحافظ على كافة المصالح الإيمانية السامية. هنا يدعم مفلح الإيمان على دعائم أربع : الصبر - المصـابرة - المرابطة


وهذه الأربع كلها مربوطة بسبيل الها لا سواه، كما الزاوية الرابعة هي تقوى الله في كل" شروطات الإيمان ولا سيما الصبر والمصـابرة والمرابطة. 1 الإيمان إيجابية وسلبية، فالصبر - ومو رأس الإيمان - هو زاد الاد الطريق في هذه الدعوة الطائلة الشاقة، الحافلة بالعقبات والحرمانات والشهوات (1) اللدر المتور
 عبد حبشي نانزل الشا الآية. ونه أخرج ابن جرير من جابر أن النيه الها
 نصراني لم نره تط فأنزل الشا الآية. أتول: أربع تكبيرات مي حسب مذمب إخواننا ونحن نكبر خمساً كما وصلاة الغائب من مذمبهم ولا نذهب إليها .

الفرتان في تفسير القرآن// الجزء الخامس
والرغبات، وعلى تنفّج الباطل ووقاحة الطغيان وفاحشة العصيان ووساوس الشيطان، وعلى الجمملة الصبر في كلّ عسرة ويسرة على طاعة اله وترك
 في حقول الإيمان فإنه من الشيطان .
ولأن واجب الصبر - فقط - شخصياً لا يفي بصـالح الجماعة المؤمنة وحده أو مالح عامة الشرعة الإلهية فلذلك :居 - Y


 التصـابر، وصـابروا على شهوات المؤمنين ونقصهم وضـعفهم وجهر الصهلهم وسوء تصورهمم وانحراف طبائعهم وأثرتهم وغرورهـم والتوائهم. وصـابروا على تنفج الباطل وتبلّجه عند أهله، وعلى انتفاش الشر والضر، وقلة الناصر، وكثرة الغادر.

وصـابروا على مـرارة اللجههاد ومـا تثيهره في اللنفس مـن مـختلف الانفعالات، في الانتصار والانهزام سواء.
وصـابروا أعداء الإيمان في سباق الصـمود على العقيدة، حيث الأعداء


 كان الباطل يصر ويصبر ويمضي قدماً إلى الأمام، فما أجدر الحق الصق أن يسبق في رهان الصبر . r -

الجماعية ومنها الصهلاة جماعة(1) وأخيراً في معارك الشرف والكرامة ربا رباطاً


الحروب الحارة، حفاظاً على نغور الإسلام زمنياً وروحياً
والرابطوا"الهي كل" ذلك مـع قياداتكمم الزمنية والروحية المتيمثلة في الإمام، بعد الله وبعد النبي، فالإمام هو الرباط الأدنى (r) في هذه الثـلا ولا واله مو الأعلى والنبي هو الأوسط، والرباط مع القائد يشملهم على مرالتهم

متوحدة في سبيل الشالّالم

 وانتظار الصلاة بعد الصلاة ندلالكم الرباط فذالكم الرباط نذالكم الرباطها (r)
 بالمعروف وانهوا عن المنكر ثم تال: وأي منكر النكر من ظلم الالمة لنا وتتلهم إياناً

 اخرى مه



تقتّدون به





 منكم على الإسلام؟ نقال رجل نعم يا رسول اله حرس ليلة ني سيل الش اله نصلى عليه رسول اله اله اهل الجنة، وتال


ولقد كانت الجماعة المؤمنة لا تغفل عيونها أبداً، ولا تستسلم للرقاد،
 حمّلوها فلم يحملوها فأصبحوا غثاء للنسناس إذ لم إم يلتزموا بششرعة الناس، وطاعة إله الناس .

فلا بدّ من مرابطة دائمة في الثغور العقيدية والأخلاقية والعلمية الثقافية، واللياسية، والاقتصادية والحربية، حيث الكل هي ميادين السباق بين الكتلة المؤمنة والزمرة الكافرة، فالعلماء الربانيون مرابطون في الحقول الروحية كما هم قواد في سائر الحقول.
والجيوش الإسلامية مرابطون في الحروب الدامية الحامية المستمرة بين فريقي الحق والباطل، والأغنياء الأثرياء المؤمنون مرابرابطون فير في الـحقول الاقتصادية. والساسة الأزكياء الأذكياء مرابطون في ميادين السياسة بكل حراسة وكياسة.

وكل هؤلاء الـمرابطون يترابطون فيما بينهم لتنسيق الوحدة ووحدة التنسيق، حتى يصبحوا يداً واحدة على من سواهمم، تسعى بذمتهم أدناهم.

 اللحربية ضـد أعداء الإيمان .
=






فالتقوى والتقوى فقط مي الحارسة اليقظة في كلّ كارئة سلبية أو

وهذه التفاميل هي قضبية الإطلاق في هذه القواعد الأربع - ف :




أجل وإن المرابطة في سبيل الله في كلّ حقولها مي السياج الصـارم للمجموعة المؤمنة عن التفلت والتفكك والانهيار، ولا سيما المرابطة في
 السياسية والاقتصادية والثقافية أماهية.

والروايات الواردة عن النبي سبيل اله وأفضلها سبيل الحفاظ على العقيدة وعلى ضـوئها سـائر الثغغور
الإسلامية .

فكل تغر من الثغور الإسلامية بحاجة إلى مرابطة ممن يأهل لها ويقومون
 الله، دفاعأ عن الدحرمات الإيمانية بألسنتهم وأقلامهـم وسائر جهـهادهـم وجهودهم ما لزم الأمر .
فالربط في أهله هو الإيئاق، فالمرابطة هي الموائقة، إيئاقآ من الجانبين
 و"مع" للكتلة المؤمنة بينهم، ورباطاً (اعلى" لهم على أعدائهم.
(1) سورة الرحمن، الآية: با.

ذلك والآيات في الترابط الجماعي بين المؤمنين كثيرة ومن أوضسها


 (r) بَعْنَا سُخْرِبَّا






فالمسؤولية الإيمانية مزدوجة وليست فردية انعزالية، فإنها صناعة لبنات
 تم يحاول في صنع الآخرين، محاولة جماعية جماهيرية في تحسين وتحصين بناية رصينة متينة إسلامية لا تتهدم أمام أي قصف من من أي قاصف، ولا ولا من أي عصف لأي عاصف، فلا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. لنلك نرى إن الإسلام يؤكد على التجممعات الإيمانية كأهل إيماني وحتى في العلاقات والصـلات الشخصية بين المسلم وربه كالصـلاة والحج وما أثبه، فإنهما كأفضل النماذج الجما فـا بعضهم بيعض في صفوف متراصة من كل" صنوفهم ولا سيما في مؤتمر الحج

| (0) | سورة الحجرات، الآية: |
| :---: | :---: |
| (7) سورة الأنفال، الآية: 7 (\% | سورة الز الزوف، الآية: |
| سورة آل عمران، الآية: ع. |  |
|  | سورة الحجرات، الآية: .1. |

العالمي اللذي يهدف - فيما بهدف - توحيد الدولة الإسلامية على مدار الزمن، وفيما يسأل الرسول ووللده في الشغل، يقول : المؤمن وحده جماعة||(1)


مضمون الحلديث فيما أذكر أن تروياً يسالّ الد
 قال: نعم - تال: وتذمب أملي واظلل وحدي مل لي جماعة؟ قال : نعم المؤمن وحده جماهة.

ตาร

## فهرس الجزء الخامس

## الصفـحة

## الموضوع

## تتمة سورة آل عمران

$$
\text { سورة آل عمران، الآيات: ................................ Vع - } 09
$$

$\& 1$


VA سورة آل عمران، الآيات: 17 - 90

90 9V - 97 سورة آل عمران، الآيات

IYY سورة آل عمران، الآيات: SA قول فصل حول حليث الثقلين 1 قو ...............................................
 سورة آل عمران، الآيات: •............................ سورة آل عمران، الآيات: ............................. Yoq سورة آل عمران، الآيات: 9 عا -
rvo ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17\＆－ 107 سورة آل عمران، الآيات

M17 $\qquad$ 117－IV7 ：سورة آل عمران، الآيات

そミ1 $\qquad$ سورة آل عمران، الآيات：－IAV

ヶ70 $\qquad$

